Louisiana State University

LSU Digital Commons
LSU Historical Dissertations and Theses

Graduate School

1969

Hacia Una Definicion De La Picara Del Siglo Diez-Y-Siete en
Espana. (Spanish Text).
Pablo Javier Ronquillo
Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses

Recommended Citation
Ronquillo, Pablo Javier, "Hacia Una Definicion De La Picara Del Siglo Diez-Y-Siete en Espana. (Spanish
Text)." (1969). LSU Historical Dissertations and Theses. 1687.
https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/1687

This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It
has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU
Digital Commons. For more information, please contact gradetd@lsu.edu.

This dissertation has been
microfilmed exactly as received

70-9087

RONQUILLO, Pablo Javier, 1932HACIA UNA DEFINICION DE LA PICARA
DEL SIGLO XVII EN ESPAITa . [Spanish Text].
The Louisiana State U niversity and Agricultural
and M echanical College, Ph.D., 1969
Language and Literature, general
University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan

P a b lo J a v i e r R o n q u illo

1970

ALL RIGHTS RESERVED

HACIA UNA DEFINICION DE LA PICARA
DEL SIGLO XVII EN ESPANA

A Dissertation
Submitted to the Graduate Faculty of the
Louisiana State University and
Agricultural and Mechanical College
in partial fulfillment of the
requirements for the degree of
Doctor of Philosophy
in
The Department of Foreign Languages

by
Pablo Javier Ronquillo
M.A., Tulane University, 1958
Diploma, Unlversita per Stranieri, Perugia, 1959
August, 1969

ACKNOWLEDGMENT
The writer wishes to express thanks to the Chairman of
his Committee, Professor Wyatt A, Pickens, who succeeded his
former Chairman, Professor Peter Lunardini, in absence.

He

further wishes to thank the members of his Committee, Pro
fessors John A. Thompson, Chairman of the Department of
Foreign Languages, Martin E. Erickson, Harry L. Kirby, Jr.,
Federico de Armas, and Franco Tonelli,

Thanks should also

be extended to Professor Beverly De Long.

ii

INDICE
INTRODUCTION......................................

1

ELEMENTOS INTRINSECOS : RETRATO FISIGO Y
MEMTAL DE LA PICARA...............................

11

ELEMENTOS EXTRINSECOS: MEDIOAMBIENTE
DE LA PICARA......................................

35

Ills LA MORAL DE LA PICARA.............................

86

CONCLUSIONES FINALES..............................

202

BIBLIOGRAFIA SELECTA..............................

205

Is
IIs

VITA............................................... 213

ill

ABSTRACT
The picara of the seventeenth century in Spain is defi
nitely a new literary character which has been ignoi'ed and
confused by the contemporary critics.

Perhaps, it is due

to the immense attention which her literary counterpart,
the picaro, has received by the same critics.
She has her literary precursors in the prototype of the
go-between of the fourteenth, fifteenth and sixteenth cen
turies in Spain but the picara differentiates herself essen
tially from the picaro in the social position which she
attains and in the manner which she uses to acquire it.
Like the plcaro, this new female rogue comes from an
underpriviledged social class and is quite often an orphan
at an early age; but unlike the picaro, she manages to be
come a rich and elegant lady by means of her unusual beauty,
her precocious intelligence and of course her egocentric
and accommodating morality.

Avarice and not hunger is her

main driving force.
In the new and more complete definition of the picar
esque genre, the picara should play an equal part side by
side with her literary counterpart, since her participation
in this geni-e is definitely active, frequent and essential.
iv

She surpasses the picai’o with her dynamic personality in
search of a "better life.

She appears in at least ten litei'-

ary works, beginning with La picara Justlna in 1605 and
ending with La garduna de Sevilla in 1642.

Her presence in

the first half of the seventeenth century is definitely felt
and she has been included in picaresque anthologies since
the turn of the nineteenth century, especially in Coleccion
de Libros Picarescos, published in 1899 "by Rodriguez Sierra
and more recently in La novela picaresca espanola by Angel
Valbuena y Prat, published in 1966 in its fifth edition.
The purpose of this study has been to accomplish a com
prehensive definition of the picara by analyzing twelve of
the most representive female rogue characters of the seven
teenth century.

The author of this study has kept in mind

the precursors of this new literary rogue figure but has
concentrated on the Spanish literary production from the
publication of La picara Justina in 1605 on to 1642, date of
the publication of the last novel of a female rogue.

v

INTRODUCTION
Cuando se habla del genero picaresco, se piensa automaticamente en su protagonista masculinot

el picaro.

Sin

embargo, es un hecho literario que a partir de 1605 , fecha
de la aparicion de La plcai'a Justina, la mujer entra en
cualidad de prot agonist a en la novela picax-esca.

Desde este

momento, las novelas de pi-otagonist a femenino comienzan a
apai'ecei’, y juzgando pox* el numei'o de novelas esci'itas, es
evidente que este nuevo tipo de picaresca alcanza un exito
impoi'tante, sobi-e todo en la pi’imera mitad del siglo XVII.
Existe un silencio alai-mante acei’ca de este tipo de picai-esca femenina .1

Una de las desci'ipciones mas antiguas es

la del eimdito Fongei' de Haan en su obra, An Outline of the
History of the Novela Picaresca in Spain, el cual no hace
ninguna distincion entre picaro y picara, dando una definicion de la picaresca que considera automaticamente valida
pai*a la no vela de protagonista masculi no como para la otra
de protagonista femenino.

Fonger de Haan afii'ma:

It is the prose autobiography of a person, real
or imaginary, who strives by fail' means and by
foul to make a living, and in relating his exper
ience in various classes of society, points out
the evils which came under his observation .2
Ni Angel del Rio, en su definicion mas extensa,3 ni el
1

2
estudioso Joseph V. Ricapito en su definicion mas reciente
y completa,^ logran describir el genero picaresco teniendo
en cuenta a la picara.

A pesar de que otro erudito, Gustavo

A. Alfaro, incluye obras de protagonista femenino en su
estudio sobre la estructura de la picaresca,5 en su defini
cion del genero no menciona directamente a la picara, pues
afirma ques
La "novela picaresca" es la narracion de la vida
de un antiheroe en forma de memorias, en que la
sucesion cronologica de incidentes es el principal
elemento estructurador. . . .
El modelo del
primer tipo es el Lazarillo, imitado entre otras
novelas por La hi.1a de Celestina . . ,
Y mas adelante Gustavo A. Alfaro excluye a La picara Justina
del g e n e r o o l v i d a n d o la existencia del resto de las obras
femenino-picarescas.

Por lo tanto, falta por escribir una

descripcion que incluya a la picara y que note las diferencias esenciales dentro del genero picai-esco en general.
La novela picaresca es la narracion de la vida de un
heroe o de una heroina.

Su forma es autobiografica en la

mayoria de los casos y en otz-os es mixta, pues to que es
narrada por el autor y dialogada pox' el (o la) protagonista,
intei'mitentemente.

La sucesion de incidentes da una unidad

esti'uctui'adoi'a; estos estan agi'upados casi siempi'e en oi'den
ci’onologico, pei'o a veces hay inteirrupciones de relatos y
cuentos ajenos a la ti’ama apicai'ada.
La filosofia dominante de esta novelistica es una especie de maquiavelismo individual de fin extremadamente

utilitario, que se produce a fuerza de una lucha dinamica de
parte del (o de la) protagonista, que necesita veneer de
cualquier modo las dificultades que se le presentan constantemente, exhibiendo el autor una tendencia hacia un realismonaturalista en la descripcion de tal lucha.
Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre la
picaresca masculina y la femenina.

El hambre, fuerza znotriz

en el plcaro, deja de tener tal influencia, pues es la codicla lo que estimula a la picara a ejecutar sus burlas.

El

elemento satlrico y la consiguiente critica social tan evidente en la picaresca masculina, no parece tener gran valor
en la de su congenere, pues el autor de este nuevo tipo de
novela se preocupa mas por el personaje per se y por sus acciones que por consideraciones de caracter satlrico-social.
De un punto de vista historico esto se puede justificar
facilmente,

Se sabe cual era la conception predominante de

la mujer durante la Edad Media y el papel definitivamente
inferior que ella tenia en la sociedad.

Esta actitud

remonta a los orlgenes blblicos de la humanidad, al mito de
Eva eri el pafalso terrestre; desde entonces la mujer ha
traldo consigo el estigma de portadora del pecado, poseedora
de una tendencia innata al mal y a la desgracia del hombre.
En fin los males de la humanidad comenzaron en el momento
que Eva ofrecio la famosa manzana a Adam.

Esta concepcidn

de la mujer ha sido por muchos siglos inspiracion de una
copiosa produccion literaria antifeminista en casi toda
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Europa.

Solo basta mencionar las Quinze joies du marlage de

Antonio de la Salle, Gargantua, Pantagruel y el Tiers livre
de Rabelais, el Decameron de Bocacio, el Corbacho del Arcipreste de Talavera, La Celestina de Fernando de Rojas, y
otras,
Con la llegada de la mujer como protagonista de la no 
vela picaresca, esta tradicion literaria antifemenina pai'ece
asumir un significado y una intencion diferente a la de una
simple obra comica o satxrica contra las mujeres,

El hecho

de que el elemento satlrico en esta picai'esca femenina este
sacrificado para poner mas en evidencia el caracter hei'oico
de la protagonista, demuestra una nueva actitud de parte de
los autores y un deseo de x’ehabilitacion.

La picara, como

aparece en las obras novelisticas, adquiei’e una dimension y
gi'andeza humana que la hace igual a su congenei’e masculino,
aunque esta gi'andeza humana este declarada en sentido negativo, puesto que los dos actuan y viven de un modo, que se
considera tradicionalmente inmoral y semi-criminal.
La picaresca femenina no es simplemente una variacion
o la continuacion de un genero ya conocido, sino mas bien
implica una nueva intencion y nuevo valor literario, como
Peter Dunn afirma en su obra, Castillo Solorzano and the
Decline of the Spanish N o v e l i
When the protagonist is a woman, the sense of con
flict is no longer evident in the picaresque.
The
pursuit of a life of roguery is not an alternative
to starvation, but is an existence possessing its
own attractions, and the picara is made attractive

5
by her beauty, her wit and her i n g e n u i t y . 8
La intencion de rehabilltacion nos parece bastante evidente.
La picara del siglo XVII tiene sus precursoras literarias en el prototipo de la alcahueta medieval, Trotaconventos y Celestina,9 y en su imitacion renacentista, Lozana.l°
La influencia del prototipo de alcahueta medieval y renacen
tista se manifiesta en ciertas cax-acteristicas comunes entre
la picara setecentista y sus precui-soras literarias.
caractei’isticas sons

Estas

1 ) la astucia, 2 ) la mundologia, 3 )

la hex'encia genealogico-ambiental,

los oficios y empleos,

5 ) el engano, 6 ) la codicia, 7 ) el deseo de libex'tad, 8 ) la
dualidad amox'osa de ex’otismo y castidad.
Pex*o hay tx-es element os esenciales en la fox-macion y
definicion del pex'sonaje setecentista que pex'mite establecexuna clax'a difex-encia entx-e la alcahueta y la picax'a.
px'imex-o es la edad.

El

Tx’otaconventos y Celestina son viejas;

en cambio, la picax-a apax'ece en la obx-a muy a menudo dux’ante
su infancia, o pox- lo menos, dux*ante su adolescencia, sin
habex- excepcion a esta noxmia.

El segundo es la bx'ujex-ia,

tan impox’tante en Celestina que la alcahueta conjux-a con el
diablo pai-a asegux’ax' su e x i t o . H
cion social,

Y el tex’cex'o es la posi-

Ni Tx'otaconventos ni Celestina en sus x*ela-

ciones sociales con la clase alta, logx'an mejox'ax’ de posicion social a medida que se avanza en la obx'a como sucede
con la picax'a setecentista, que consigue pasax- facil y fx*ecuentemente pox* dama px'inclpal.
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El hecho de separar a la picara de la alcahueta y de
definir como picara solamente el personage femenino del
siglo XVII, provoca logicamente une pregunta, ipor que no
incluir las obras de protagonista femenino y de caracter
celestino-picaresco del siglo XVI, como por ejemplo el Retrato de la lozana andaluza ?!2

Este personaje es solamente

una fase de la evolucion celestino-picaresca en Espana, ya
que Lozana conserva las caracteristicas de sus dos precursoras medievales, Trotaconventos y Celestina, y no evoluciona
lo suficiente para romper del todo con el prototipo de alca
hueta excepto en la edad.

El estudioso Ernest H. Kilgore

Hillard afirma que:
It is a curious fact that in no imitation of the
Celestina do we have a go-between who is herself
young and attractive and a professional prostitute
. . . .
If Celestina is really the protagonist,
then Lozana may be said to belong to the tradition,
since it gives a fuller and more circumstantial
portrait of a more fortunate and successful woman
who trades on the erotic appetites and lust of
mankind.
Delgado obviously knew the original
Celestina. and we may doubt whether he would have
written his work . . . had he not had the Celestina
in mind.^3
Y mas recientemente, Joaquin del Val cree que:
La cultura literaria de Delicado sentla prefeI’encia por la Celestina. que es quiza el unico
antecedente literario seguro de La Lozana.
Tanto Ernest H. Kilgore Hillard como Joaquin del Val,
ven en Lozana una alcahueta de tipo medieval que vive en
pleno renacimiento hispano-italiano, existiendo solamente
una diferencia, la edad y ion sub-elemento, el erotismo.
Lozana no es mas que un eslavon en esta evolucion

celestino-picaresca, porque a pesar de su juventud, este
personaje no exhibe el rasgo que nos parece esencial en la
picara espanola del siglo XVII:
de sociedad.

el refinarse y devenir dama

La picara setecentista es un personaje absolu-

tamente nuevo que da una fresca orientacion a la novela apicarada de protagonista femenino.
Estas consideraciones nos han impulsado a emprender
este estudio y al mismo tiempo nos han causado el embarazo
de tener que limitar la extension y las finalidades.

Frente

a los tantos problemas que surgen de la lectura de esta
novellstica, una pregunta nos ha parecido tanto mas esencial
en cuanto que hasta ahora ha sido ignorada por la crltica.
iQuien es la picara?
Este estudio tiene como objeto de proponer una definicion del personaje a traves de un analisis sistematico de
las varias obras, procurando formal- una slntesis de un mundo
vasto y lleno de diversos aspectos como lo es el de la pi
cara literaria del siglo XVII.
Uno de los problemas mas importantes ha sido el de elegir las obras con protagonista femenino, corriendo el riesgo
de formular una eleccion completamente arbitraria.

Para los

fines de este estudio hemos analizado doce herolnas que nos
parecen representativas de este ciclo femenino-picaresco:
Justina en La picara Justina (1605) de Francisco Lopez de
Ubeda; Elena en La hi.ja de Celestina (1612), Teresica en
"El escarmiento del viejo verde" (1615) y en "La nina de los

embustes" (1615), Teodora en "La dama del perro muerto"
(1615), Cristina en "El coche mendigon" (1620), Flora en La
sabia Flora Malsabidilla (1621) de Alonso J. de Salas
Barbadillo; Luisa, Feliciana, Constanza y Dorotea en Las
harplas en Madrid (1621), Teresa en La nina de los embustes
(1632 ), y finalmente Rufina en La garduna de Sevilla (16^2)
de Alonso de Castillo Solorzano.
Los primeros dos capitulos estudian las caracterlsticas
intrlnsecas y extrlnsecas comunes en las varias protagonistas.

El tercero se dedica al estudio de la moral de la

picara.

Las protagonistas apicaradas van a ser llamadas por

su nombre propio sin repetir inutilmente el tltulo de las
obras y el nombre de los autores, a traves del presente
estudio.
Todavla queda mucho que investigar sobre la picara y
el ciclo femenino-picaresco.

Este estudio, lejos de agotar

el sujeto, auizas tenga como unica ambicion la de suscitar
el interes y la de abrir el camino a nuevas reflexiones.

INTRODUCTION
NOTAS
lj. A. van Praag, "La picara en la literatura espanola",
Spanish Review, vol. Ill, 1936, pp. 63-7*1-. ^(El unico estu
dio sohre la picara que tiene en cuenta a mas de diez obras).
2Fonger de Haan, An Outline of the History of the Novela Picaresca in Spain, Nijhoff, The Hague and New York,
1903, P. s.
3Angel del Rio, Historla de la literatura espanola.
Dryden, New York 1948, vol. I, p. 151-2.
^Joseph Ricapito, Toward a Definition of the Picar
esque : A Study of the Evolution of the Genre Together with
Critical and Annotated Bibliography. . . tesis doctoral
inedita, University of California, Los Angeles 1966 , pp. 633636 .
5Gustavo A. Alfaro, La estructura de la picaresca en el
Siglo de Pro, tesis doctoral inedita, Harvard University,
Cambridge, Mass, 19 66 .

6lbid., p. 5 .
7Ibid., p. 8 .
Speter N, Dunn, Castillo Solorzano and the Decline of
the Spanish Novel. Basil and Blackwell, Oxford 1952, p. 115*
9Juan Ruiz, arcipreste de Hita, Libro de buen amor. Ed.
y notas de Julio Cejador y Frauca, Madrid, Ediciones de "La
Lectura", 1913* and Fernando Rojas, La Celestina, ed. de
Cejador y Frauca, Clasicos Castellanos, vo l s . XX, XXIII,
Madrid, Ediciones de la Lectura, 1913*
lOFrancisco Delicado, Retrato de la lozana andaluza,
ed. de Joaquin del Val, Taurus, Madrid, 1967 ? and Anonima,
Comedia llamada Thebayda, ed. de El Marques de Fuensanta del
Valle, Coleccion de Libros Espanoles Raros y Curiosos,
vol. XXII, Madrid, 189**. A pesar de ser Franquila una al
cahueta joven y cronologicamente anterior a la aparicion de
Lozana, se separa mucho del prototipo de la alcahueta celestinesca por ser una mujer casada de buena posicion social
9

10
y economica. Ademas de esta desviacion de las caracteristicas esenciales de la alcahueta literaria, el interes y la
codicia, fuerza motriz del personaje, estan ausentes en
Franquiia.
llMichael J. Ruggerio, "The Evolution of the Go-Between
in Spanish Literature through the Sixteenth Century", Uni
versity of California Publications in Modern Philology,
Berkeley and Los Angeles, 1966 , vol.
fb 75.
^ U n Estudioso del siglo XIX la incluye en su obra
sobre la picaresca:
Rodriguez Sierra, Coleccion de Libros
Picarescos, 1899 . Y recientemente, otro estudioso declai’a
que "Its lack of central connected story, and the fact that
the only unity is that provided by the episodic adventures
of the central character make the Lozana a picaresque novel."
Ernest H. Kilgore Hillard, Spanish Imitations of the Celes
tina, tesis doctoral inedita, University of Illinois, 1957.
P. 3^5.
13lbid., p. 3^9 y 351.
l^Joaquin del Val en la introduccion de La lozana anda
luza, Taurus, Madrid, 1967, P. 2?.

CAPITULO

I

LAS CUALIDADES INTRINSECAS 0
RETRATO FI3IC0 Y MENTAL BE LA PICARA
Es una tenica constante de todos los autores de esta
novelistica de presentar a la heroina por medio de una descripcion muy detallada antes de empezar a narrar su vida.
El lector, de esa manera entra en contacto directo con el
personage y establece una comunicacion mas intima con el.
En el caso de la picara esa comunicacion implica una
relacion estrecha de simpatia entre lector y personage.

Re-

lacion de simpatia que es algo desconcertante si se piensa
en la intencion del autor en evitar una facil identificacion
de parte del lector y una facil aceptacton de parte del
publico en general.

Esto, no por falta de realismo, pues

este e'lemehto existe en la novelistica femenino-picai'esca
con una preocupacton casi naturalista.

La "tranche de vie"

que el autor a menudo presenta, recrea un mundo de bajos
instintos, de vicios, de astucias que es mas tipico de una
humanidad semi-criminal que la de todos los dias.
bargo hay comunicacion y hay simpatia.

Sin em

De este mundo oscuro

de pecado se destaca la protagonista y lo domina.

Lucifero

femenino, angel del mal por excelencia, la picara se impone
por sus cualidades intrinsecas causando una admiracton,
muchas veces inadmlsible.
11
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Estas cualidad.es son:

la belleza, la inteligencia y

la mundologia de la picara.
Descripcion fis lea de la picara
Existen tres categorias de heroinas apicaradas con respecto a la descripcion fisica:
las bellas.

las hermosas, las bonitas y

No hay picaras feas ni viejas.l

Esta aparien-

cia fisica exterior de cada protagonista literaria depende
de dos factores fundamentales:

la apariencia corporal en

general y el bien vestir.
Las picaras hermosas:
Esta categoria consta de tres heroinas apicaradas que
no poseen una belleza que cautiva a los hombres irremediablemente.

La hermosura de Justina acusa una lozania pro-

pia de su temprana edad sin llamar mucho la atencion; no
influye esencialmente al exito de su carrera.

Solamente una

vez se hace mencion al aspecto fisico de Justina.

Para

remedial' ciertas contingencias economicas, la picara:
provocaba a lastima a los que veian que una tan
buena moza la obligaba su pobreza a tales extremos,
y su castidad a tales trazas . . . .
Y como la
gente de la romeria viese a la puerta de la iglesia,
cosa alii pocas veces usada, una mujer de buen
talle, compadecianse de mi. 2
Esta hermosura es relativa porque es producto del contraste evidente entre la cara resplandeciente de la joven
picarona y el manto viejo que pide prestado a una pordiosera.
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Otra heroina es Teodora, una moza an-ogante que se
viste bastante bien sin reflejar una hermosura extraordinaria:
Valiente en el talle y briosa en el lenguaje, el
color del l'ostro moreno, el de los ojos negros, el
de los dientes blancos y el de los cabellos pardos.
Mostraba en las manos el deseo que tenia de parecer
bien; y aun toda su persona lo decia a voces; porque el arte de vestirse era peregrino, el andar
cuidadoso, el cubrirse y descubrirse con al manto,
tal vez echando mano, y tal vez envainandola en el
guante, se habia adquirido a fuerza de largo estu
dio, representando tan bien este papel, que se
conocia claro, que antes de salir al tablado se
ensayo muchas veces.3
La hermosura de Teodora resulta ser bastante artificial
y estudiada, dandole un aire casi de falsedad o de amaneramiento teatral:

"i-epresentando tan bien este papel . , ,

antes de salir al tablado . . . "
Se sabe que la madre de Cristina, la tercera heroina
apicarada de este grupo, es muy bella; pero no se sabe con
certeza si la hi ja ha heredado esta belleza m a t e m a . . Sola
mente existe una sola alusion vaga a la hermosura de Cris
tinas

"Mostrava ella aquel semblante que siempre tuvo es-

parcido, como disen que sale la aui-ora, entre rifa (risa) y
llanto.
Las picaras bonitas:
La segunda categoria consta tambien de tres heroinas
apicaradas; Elena, Teresica y Teresa de Manzanares, las
cuales reflejan un gran atractivo fisico porque son bonitas
y a veces usan cosmeticos para hacer resaltar aun mas las

1^
buenas partes que poseen.

Estas mujeres suelen tambien

vestir muy bien y se preocupan mucho por la apariencia fi
sica exterior.
La lindura de Elena es tal que la absuelve de todo pecado ante los ojos de un perseguidor burlado, que se enamora
perdidamente de la astuta y linda farsante de manera muy
repentina y al mismo tiempo comicas
don Sancho, que venia con la daga desnuda con intento
de herir con ella a quien hallase mas cerca. Pero
ya que estaba junto, al tiempo que alzaba el brazo
para ejecutar el golpe, reconocio los ojos que le
habian vencido; y refrenando la mano y dando lugar
a la vista que de espacio examinase la vei'dad de
aquel rostro y viese si ei’a el que el tanto amaba
como de repente le habia parecldo, como se afinnase
segunda vez y reconociese ser asi.5
Otra lindura bastante extraordinaria es la de Teresica,
pues ni el descuido a voluntad de los artificios cosmeticos,
cuando aparece pox* pi'imei’a vez, logi'a cambiai- l-adicalmente
el grado de su guapux'a:

"Una mozuela de muy buena cai'a",

la desci’ibe el autox* a pesai- del hecho que acaba de salii' de
"enti-e asadores y sai’tenes".^
En cambio, la mas pi'esumida de este gi’upo es Tei'esa de
Manzanai-es, demosti’andolo desde su juventudj se preocupa
mucho poi' el estado de su cai'a, y sobi-e todo el de su cabellei’a que sabe l'etocai- con pelucas y pelos postizoss
Llegose un dia de fiesta, en el cual quise
(ayudandome Teodoi'a) fabi'icai* la invencion del
copete . . . no me descuidaba de la cai’a, poi'
consei'var la tez y curarla . . . no faltaban
galanes que me deseaban sei’vii’,7
Es cui'ioso notai’ que en la obi’a donde apai’ece Tei’esa
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de Manzanares no hay casi descripciones fisicas de la prota
gonista.

Esto se debe en gran parte a que

la protagonista

es tambien la narradoi-a de su vida y el autor nunca interrumpe la narracion novelistica para describir ningun detalle,
dejandole el control de todo a Teresa, que no se ocupa de
describir su guapura debidamente.

Por consiguiente, hay que

deducir la lindura de Teresa por el atractivo fisico que
posees

"No faltaban galanes que me deseaban servir", afirma

la protagonista.
Las picaras bellas:
En la tercera categoria tenemos la mayoria de las
heroinas apicaradas que aparecen en este estudio.

La pi-i-

mera es Flora, que posee tal belleza exotica que, ya desde
su adolescencia le proporciona una gran fama en su aldea
natalt
Llamabanme en Cantillana, lugar del Andalucia, y
que esta en las vecindades de Sevilla, el Sol de
Egipto. titulo que se dio a los meritos de mi
belleza, mas ilustrada con los donaires de mis
labios imitadores del pimiento en estar colorados,
y en picar mas vivos.8
Notese que la belleza de esta moza es natural y carece
de todo artificio cosmetico.
Las cuatro heroinas apicaradas que aparecen juntas en
la primera parte de Las harpias en Madrid, son todas muy
bellas pero no presentan ninguna caractei’istica personal de
belleza que las separe radicalmente una de la otra,

Por

ejemplo, Luisa y Feliciana son hermanas y dan la impresion
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de ser mellizas por lo tanto que se parecen.

Esto acusa

una intencion idealizante de parte del autor cuando describe
la belleza de estas heroinas apicaradas.

La mayor que se

llama Feliciana y tiene dieciocho anos, es des
. . . rostro bianco, bien proporcionado, negro el
cabello, hermosos ojos, perfecta nariz, breve
boca, frescos labios, iguales, menudos y blancos
dientes, sus mejillas (sin el artificio del resplandor) vertian rosa y purpura, entre blanca
nieve; su mirar agradable, su habla sonora y la
mas dulce voz que habia en Espana . . .
Su hermana Luisa, que este era su nombre y de un ano
menos que Feliciana, era raorena de color, de ojos
rasgados muy vivos y alegres, nariz, boca, dientes
y barba, en mas breve proporcion que las facciones de su hermana, aunque no menos perfectas;
algo menor de cuerpo, pero de aii'osa disposicion
y de mas bullicio imitabala en la buena voz y
destraza . . .9
Las otras dos "harpias", Gonstanza y Dorotea no dejan
tambien de sufrir la misma semejanza en el aspecto fisico,
pues despues de la descripcion que da el autor es imposible
distinguirlas,

Lo unico que se sabe con seguridad es que

son menos hermosas que las otx-as dos anteriores y que exhiben una belleza fresca y naturals
Al acabar el concierto, . . . salieron medio vestidas con solo enaguas y pretinillas de lana vei-de . . .
Como eran muchachas de gentil pareceer (sic), haciales el traje sobremanera hermosas . . .-*-0
Y finalmente Rufina es la pei'sonificacion misma de la
belleza femenina sin la ayuda de ningun artificio, ya que
su perfeccion y encanto no lo necesitan:

"a la fama de su

hermosura, ya frecuentaban la calle muchos pretendientes
. . ."11 se nos informa desde el inicio de la novela.
La belleza de la heroina apicarada es importante en un
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sentido estrictamente utilitario.

Generalmente, la belleza

es una de las armas mas potentes que la picara tiene a su
disposition para abrirse paso en el mundo.

El aspecto fl-

sico en la evolucion de este personaje sirve de primer punto
de contacto entre ella y sus victimas.

Una vez asegurada de

su presa fatal, la picara puede llevar a cabo sus planes con
la ayuda de su inteligencia y mundologla.
La inteligencia de la picara
Las doce heroinas apicaradas de este estudio se agrupan
en tres categorlas fundamentales de acuerdo con el grado de
inteligencia que demuestran poseers

las excepcionales, las

normales y las inferiores.
Las picaras excepcionalmente inteligentes:
En esta categorla hay tres protagonistas apicaradas
solamente:

Teresa de Manzanares, Elena y Teresica.

Teresa

de Manzanares es la personificacion misma de la astucia y
de la precocidad mental

en general.

Ya desde la primera

infancia ella da prueba

de una vivacidad y un "savoir vivre"

fantasticos:
Ya hacla mis mandados trayendo vino para los huespedes y otras cosas de una tienda vecina a nuestra
casa, imprimiendoseme lo de la risa como caracter,
que no se me borro
en toda la vida. Era un deposito
de chazonetas, un diluvio de chistes, con que gustaban de ml los huespedes, y me las pagaban a dineros,
con que mis padres me tralan lucida.^2
Tambien so nota una gran inteligencia y una vivacidad
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excepcional durante la segunda infancia de Teresa de Man
zanares cuando frecuenta las clases de labor, aventajando a
todas las alumnas en poquisimo tiempos
Alii acudi a labrar aventajando en esto a todas
cuantas condiscipulas tenia en menos de un ano,
cosa que admiraba a las maestras, Era yo tan
inquieta con las demas muchachas, que siempre las
estaba haciendo burlas, haciendolas ci-eer cuanto
queria, que eran notables disparates, todos con
orden, a salir con mis burlas, con lo cual granjee
~ ' - - - ue dilate

Y mas tarde sorprende al lector cuando desarrolla el
papel de alcahueta a tan temprana edad y con tal perfeccion
que maravilla al lector por su gran precocidad y experiencia:
Era yo el archivo de sus secretos y la H a v e de su
corazon, y as I conferia conmigo lo requestada (sic)
que era de estos tres galanes por recaudos y papeles
. . . Era yo acariciada de todos tres, deseando
trabar conversacion y tener conocimiento conmigo , . .
Vime primero con el medico, haciendome encontradiza
con el . . . me compro cintas, ari'acadas y valonas
. . . No me contente con traer el medico solo en la
danza del amor, pues es mas de estima cuanta mas
gente se ve danzar . . . Dile a entender como el
medico regalaba a mi ama, por ver si esto la animaba a otro tanto para excederle . , . a mi me dio
la misma tela pai-a un jubon . . .1^
Ya desde esta epoca, la astuta pre-adolescente demuestra claramente su alto gi'ado de inteligencia, lo cual le
permite llevar a buen exito todas las burlas que realiza.
Este factor intelectual es sumamente esencial en la picares
ca femenina y Teresa no solamente exhibe un alto grado de
inteligencia sino tambien una sorprendente e "innata astucia".15
La otra heroina de inteligencia excepcional es Elena,
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No solamente es precoz en la prostitucion sino tambien en
la desenvoltura y gracia con las cuales desempena esta profesion a tan temprana edad:
Ya yo era de doce a trece y tan bien visfaa de la
corte, que arrastraba principes . . . Tres veces
fui vendida por virgen. La primera a un eclesiastico rico. La segunda a un senor de titulo. La
tercex'a a un ginoves (sic) . . . Este fue el galan
mas as istente que tuve . . . andaba el pobre hombre
loco, y tanto, que habiendo destruido con nosotras
toda su hacienda, murio en la carcel . . .
Es verdad que la madre la guia en todo, pero considerando sus trece anos, la astucia de Elena se debe esencialmente en saber seguir los expertos consejos de la madre al
cahueta y en saber sacar un enorme provecho a todo lo que
trama durante su corta vida,

Esta falta de independencia

intelectual es reemplazada por dos talentos esenciales:
desenvoltui'a y la gx-acia sociales,

la

Obsex'vemos de cex*ca el

compox'tamiento de Elena dux'ante una estafa monetax'ia que
hizo a un enfex-mo para sacax'le dinex’o:
Elena que sabxa que una mujex' hex-mosa tal vez
pex'suade mas con los ojos llox’ando que con la
boca hablando, en lugax’ de razones, acudio con
una cox'i'iente de copiosas lagx-imas tan bien entonada, ya alzando ya bajando, limpiandose ya
con un lienzo los ojos pox1 mostx'ax* la blanca
mano, y ya x'etix’ando el manto pox-que se viesen
en el x’ostx’o las lagx’imas . . . 1 7
La otx-a hex'oina de este gx-upo excepcional es Tex'esica,
que apax-ece en dos novelas difex-entes del mismo autox-; en
la px'imex’a obx-a la moza inexpex’ta se deja g-uiax’ pox’ una
vieja taimada, pex'o en la segunda ya toma las x-iendas de la
accion sin necesitax' ninguna guia celestinesca.

Sin embax'go,
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al igual que Teresa de Manzanares, Teresica acepta la colaboraciSn de sus crladas:
prometiendole todas secreto hasta la muex’te,
amonestandolas ella, no solo con las palabras . . .
sino con obras, dando a cada una parte en lo conquistado, a cual una joya de las mejores, y a cual
tana gala de las mas ricas,l°
Esta es una buena tactica piearesca el compartir el
botxn, pues no solo tiene contentas a sus complices con las
dadivas, sino que evita que la traicionen como le sucede a
Teresa de Manzanares con sus dos criadas.

Ademas, las bur-

las de esta taimada moza tienen tales dimensiones que abarcan varios propositos y varias victimas de un solo golpe.^9
Las pxcaras de inteligencia normals
En esta categoi'ia incluimos heroinas de gran inteligen
cia tambien.

El termino de inteligencia normal se emplea

en relacion con el grado de inteligencia de las otras plcaras que preceden.

Por cierto, las protagonistas que apa-

recen en esta categoria estan dotadas de una vivacidad men
tal superior a la normal.
Constanza, una de las cuatro "harpxas", sobx'esale enti'e
ellas pox' su gx'an astucia e independencia mental al sabex’
actual1 pox* si sola sin la necesidad de una guxa celestinopicax'esca en la estupenda estafa contx’a el cux'a avax'o s
Aquella noche llego su hex'mana (la del cux'a) de
Alcala, con quien despues de la cena, se tx’ato
de la viuda y el la dio cuenta del empx'estito
que la habia hecho sobx*e las Joyas, y diclendo
esto, se levanto y de un cofx*e que tenia a la
cabecei’a de su c a m (custodia de su tesoi'o) saco
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el cofrecillo que estaba renovando las memorias
de los que dejo el Cid al judio lleno de arena.
Abriole y sacando una cajuela en que le parecia
que estaria una rosa de diamantes, hallo en su
lugar un duro p e d e m a l de los que parten las
ruedas de los coches de Madrid rodando por sus
calles.20
Aqui Constanza se burla de un astuto cura que desea
aprovecharse de la aparente ingenuidad de la moza y en cambio resulta burlado.

Esta heroina apicarada es la unica que

logra obtener exito de una victima tan astuta.

Gran parte

de la astucia de Constanza se debe tambien a su labia engatusadora,21
Flora, otra heroina apicarada de este grupo, se dis
tingue tambien por su labia astuta.

Esta agilidad verbal

que muestra no proviene de un proceso intelectual de gran
meditacion sino de una agilidad mental que se manifiesta
instintivamente.

Es una especie de juego de palabras e

ideas con las cuales logra enganar y desenganar intermitentemente;— una especie de conceptismo sutilmente humorlstico:
Mi madre murio moza, porque fue ijlujer de extraordinaria penitencia, andaba descalza, dormia en
el suelo, y muchas veces recibia tan grandes disciplinas, que llegaban los azotes a doscientos; y
una vez que se doblo este numero, dio su alma a
su Criadors
fue muy perseguida en el mundo en
quien tuvo para si mala dicha, con ser ella para
todos la misma buenaventura.22
En otras palabras, la madre de Flora era una gitana que
habia sido perseguida por la ley frecuentemente.

Sus oyen-

tes, que caen victimas de este juego astuto de Flora, creen
todo lo contrario al imaginarse que la madre es una santa en
tierra hereje.
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Las picaras de inteligencia inferiors
La ultima categoria consta de siete protagonistas que
distan mucho de la vivacidad mental de Teresa de Manzanares.
Estas mujeres no son retrazadas mentales pero la inteligen
cia que demuestran tener es demasiado inferior para que las
lleve siempre a un exito final en las burlas que intentan
ejecutar y necesitan casi siempre una guxa celestinesca que
les indique todo y no las abandone un instante.
Justina es un caso unico entre las siete protagonistas
literarias que forman esta tercera categoria.

Esta dia-

bUlla posee una astucia traviesa y cierta facilidad pax'a el
aprendizaje de cosas nuevas.

Tambien revela ser duena de

una buena imaginacion creando constantemente infinidades de
travesuras y burlas menores:
Y asi, yo eche a volar mi pensamiento para cazar
una traza conveniente con que cumplir mi deseo
sin pecar . . . me puse mi manto, que era largo y
me cubria todos mis ribetes y coi'tapisas, y
puesta ansi, que el diablo no me conociera, me
tape como condesa viuda, . . . me sente a la puerta
de la iglesia como pobre evergozante; puse sobre
mis rodillas un panuelo bianco para que los que
me hubiesen de tirar limosna diesen en el bianco
y para senuelo de que pedia y no para los martires.23
A pesar de recibir mucha limosna no obtiene un gran
beneficio por ser todas las monedas de poquisimo valor.

En

otra oportunidad exhibe gran habilidad al desarrollar el
papel de confidente, pero por falta o de interes, o de arroje, o de astucia, o de codicia, Justina se conforma con una
ganancia insignificantet
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Yo no andaba muy sobrada de comida, como ni de
dineros, pero nunca hay falta donde traza sobra,
en especial en esta ocas ion, en la cual con el
dedo se adivinara que era muy ciei’ta la merced
de Dios— que as! se llaman huevos y torreznos con
miel.2^

En otra ocas ion Justina reacciona con bastante astucia
al morir su recien adquirida tutora celestinesca, logrando
posesionarse de todo el dinero y bienes de esta vleja avarienta; pero la astucia que se percibe en este caso, proviene de la misma travesura alocada que Justina exhibe por
toda la obra.25
Las mas inferiores:
En este sub-grupo hay cuatro heroinas que se pueden
considerar mas inferiores en la inteligencia y que, en relacion a las otras picaras, pudieran ser definidas como semipicaras.

Rufina se deja enganar miserablemente de un amante

que la goza a cambio de un vestido que resulta ser de otra
dama amiga del amante y que por fin ella tiene que restituir .26
Despues si quedar viuda, Rufina se deja entrampar tam
bien del sobrino del difunto marido»
Enterrose al buen Sarabia, y con la turbacion
con que Rufina estaba no cuido de lo que otras
viudas, que era ocultar bienes, y as! un so
brino del difunto, acabado de enterrar a su tio
cai'gd con todo cuanto habia en casa, y fue menester pleito para sacarle de su poder en lo que
Rufina habia sido d o t a d a . 2 7
Si la inteligencia le sirve a la picara para dominar y
sacar provecho 63 todas las situaciones que la vida le
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ofrece, es claro que la carrera picaresca de Rufina se presenta mas como un fracaso que como un exito cuando la hero
ina actua por su cuenta.
Otra heroina de este grupo es Luisa, moza ingenua que
adquiere un amante recien llegada a Madrid por mediacion de
la madre alcahueta,

Todas las maquinaciones celestino-

picarescas las dirige la madre y Luisa se resigna a seguir
las instrucciones m a t e m a s al pie de la letra.28

y Feli

ciana, la hermana menor de Luisa, corre el mismo riesgo,
pero resulta ser mas audaz y astuta que su hermana mayor,
pues tiene amorxos a escondidas:
No se sahia de Feliciana mas ti-avesura, que la
que con su maesti'o de danza hahia hecho quiza
por paga de la buena ensenanza.29
Es l’ealmente la pi-evalente belleza de estas mozas en
este sub-gi’upo lo que consigue dax* exito a sus estafas muy
a menudo, pues la seduccion ei'otica apai’ece aun en las mas
astutas como Tei-esa de Manzanai'es y Elena.

Obsei’veraos lo

que opina el pi'opio autoi' de Feliciana:
No pudo dudai' del buen suceso, quien consigo llevaba
tanta hei-mosui’a ; y asi, aunque dio dos filos a su
ingenio, podemosle agi’adecei* mas al hechizo de su
beidad que a lo agudo de su astucia el conseguii’
su deseo.30
Es tan insegui'a y tonta Doi-otea, la cuai'ta pi'otagonista
litei'ai’ia de este gi'upo, que necesita constantemente la compania de su madi-e y la de su ci'iada taimada y complice, pai-a
podei- llevai* a cabo con exito la bui-la conti'a un enamoi’ado.
Doi-otea es la menos dotada mentalmente de este gi'upo de
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"harplas" y carece completamente de gracia y labia cortesanas tan indispensables y prevalentes en la heroina api
carada .31
La serie de las semi-plcaras se acaba con los perso
nages de Cristina y Teodora.

Aquella es ana moza alegre que

no demuestra ser ni astuta nl estupida, puesto que su comportamiento bizarro no indica con clai'idad una cosa u otra:
Cristinica nacio desde nina tan Inclinada a los
coches que su mayor gozo era que la passeassen en
el cai'i'etonzillo donde se avia cx’iado, aun ya
quando la edad la avia puesto en obligacion de
buscai* oti-os enti'etenimientos . . . enti'o a sei'vix*
de doncella laboi’iosa a ciei’ta senox-a ilusti’e con
tal condicion: que la avia de pagai* sus salai’ios
en moneda de coche, llevandola en el a todas las
fiestas y l'egozijos publicos que se ofi’eciessen.. .32
La obsesion de los coches es la unica peculiai'idad que
define a Ci’istina, y es una peculiai’idad de muy pocas consecuencias puesto que abrirse paso en la vida y amejorarse
quiere decir, en la vision de esta plcara, tener un coche,
A la limitacion de ambiciones se anade tambien la inexistencia de astucia picaresca evidente en los otros personajes,
Teodora, la ultima de las semi-plcaras, revela claramente
una carencia total de inteligencia pues todos se burlan de
ella.
La experiencia mundana de la plcara
Otro factor decisivo en el logro de un buen exito en
las burlas y estafas femenino-picarescas, es la experiencia
mundana de la protagonista apicarada.

Durante su infancia
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y adolescencia, la heroina adquiere cierta mundologla a
traves de sus experienclas ambientales; mientras mas astuta
y hermosa es la plcara y mientras mas hampesco o celestinopicaresco es el ambiente, mas rapidamente adquiere la hero
ina una mundologla apropiada.

Encontramos tres gradaciones

entre las doce protagonistas literarias con respecto a la
mundologla, lo cual produce tres categorlas correspondientes.
Las picaras de mucha mundologla:
La primera es Teresa de Manzanares, mozuela precoz por
su conocimiento profundo de la vida a una tempranlslma edad,
lo cual se revela claramente cuando desarrolla el papel de
alcahueta de Teodora, una moza mucho mayor que ella.

Teresa

de Manzanares adquiere este conocimiento de la vida durante
los anos de infancia y pre-adolescencia que pasa en contacto
directo con el meson de los padres,33

Por lo tanto, Teresa

no necesita ninguna gula celestino-picaresca durante su ado
lescencia ni madurez, pero si acepta la cooperacion de
varias personas en determinados momentos de la v i d a . 3^

Se

pudiera afirmar que Teresa de Manzanares exhibe una mundolo
gla extraordinai'ia aun desde su pre-adolescencia y si acepta
la cooperacion de otras personas, es porque la complejidad
de la burla o estafa lo requiere, pues la taimadlsima mo
zuela sabe siempre dirigir la accion sin necesidad de nin
guna gula celestino-picaresca.
Otra protagonista literaria de este estudio adquiere
tambien cierta mundologla traviesa a tx-aves del ambiente
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mesonil.

Justina recibe buenos consejos de su padre meso-

nero,35 excelentes ejemplos libertinos de su madre,36 ademas
de los contactos directos con los huespedes del meson,37
Justina no necesita tampoco ninguna gula celestino-picaresca
y sabe valerse por si sola admirablemente.
Teresica, protagonista de dos obras novellsticas, escritas por el mismo autor, demuestra tener mucha mundologla
que adquiere bajo la tutela de una vieja alcahueta:
Emerenciana.

dona

Despues que se independiza de su gula

celestino-picaresca, Teresica exhibe mucha madurez y expe
riencia mundana, por lo cual el autor nos pronostica triunfos para la mozas
. . . los que con curiosa atencion lelsteis la novela
triste del Escarmiento del vie.jo verde. ya que all!
os mostro la astuta Emerenciana el caudal de su ingenio, old y vereis cenida en corto papel y breves
renglones la habilidad de su disclpula Teresica, que
si la igualo o excedio, hablen sus mismas obras... 38
Teresica demuestra su madurez picaresca al ejecutar una
burla doble en la que exhibe gran habilidad, perfecta cooi'dinacion y un profundo conocimiento de la personalidad masculina.

A una de las victimas la hace venir a su casa en

busca de un supuesto amante, pero al llegar la vlctima acompanada por la ley, encuentra a la plcara sola en su habitacion:
IAy, senores, senores mlos I iGomo es esto? ;,Hombre
en mi casa esta manana, y de semejantes senas? Yo
creo en Dios que debe de sex* alguna liviandad de la
gente que tengo en mi servicio, que aunque por lo
que a ml me toca procuro elegir siempre criadas
virtuosas, al fin, al fin no hay que fiar de las mas
buenas, y muchas veces pei’demos nosotras por ellas.39
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Teresica introduce, por mediaeion de Lucrecia, a la
otra vlctima en una habitacion obscura para enganarla como
castigo de su difamacion.

Este es un estudiante a quien le

gusta hablar de las mujeres para vanagloriarse.
Esta heroina apicarada logra salir victoriosa de la
burla doble no solamente por su gran astucia y arrojamiento
sino tambien por su conocimiento de las debilidades del
hombre:

el atractivo sexual.

Teresica aprende bien las

lecciones que recibe de la astutlsima Emerenciana durante
su aprendizaje celestino-picaresco, logrando exhibir ahora
un "savoir faire" fantastico cuando finge inocencia, declara
ignorancia, y acusa a las criadas de lo que sospechan de
ella:

"debe de ser alguna liviandad de la gente que tengo

de servicio"; sugiriendolo con tanta seguridad que convence
a todos.
Las picaras de escasa mundologla:
Las herolnas apicaradas de esta categorla necesitan la
cooperacion y la gula constante de una persona mayor y mas
experta para poder funcionar con exito.

Por lo tanto, estas

mujeres no demuestran tener una gran mundologla pero exhiben
casi siempre un conocimiento basico de la vida que acompanado de una. gula experta, las lleva a una desenvoltura suficientemente apropiada para evitar conti-atiempos .
Elena ejecuta burlas y estafas con exito pero nunca sin
la cooperacion de otras personas de mayor o menor experien-
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cia mundana, y a menudo es un cortejo de tipos apicarados:
un paje, un cochero (su amante) y una duena (su complice
c e l e s t i n o - p i c a r e s c o ) E l e n a recibe directamente de su
madre y de su abuela una educacion celestinesca de buena
tinta y larga duracion.^

A pesar de esta base solida Elena

no se lanza sola a ejecutar burlas, sino que procura la co
operacion de otros.

Al morir su madre, la huerfana recibe

consejos de una taimada vieja, dona Mendez, la cual acompana
a Elena constantemente y cuando deja de hacerlo, la picarona
moza sufre consecueneias tragicas; comete el error de matar
a su ex-amante y muere en el garrotes
, . , porque a la tarde la sacaron— causando en
los pechos mas duros lastima y sentimiento
doloroso— al rlo de Manzanares, donde dandola
un garrote, confoi-roe a la ley, la encubaron.^3
Wo es solamente una falta de mundologla lo que precipita el fin tragico de Elena sino tambien un exceso de
capricho erotico ya que se deja llevar de la pas ion que le
causa un nuevo a m a n t e . ^
Otra heroina apicarada de poca mundologla es Flora,
No obstante la buena oportunidad que recibe para adquirir
una buena experiencia de la vida y de los hombres en parti
cular, Flora depende bastante de su amiga y consejera Camila,
y necesita un largulsimo tiempo para ejecutar su unica

estafa.^
Rufina, la ultima de este grupo, no tiene mucha mundo
logla tampoco a pesar de tener padres plcaros,

La madre
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muere joven y la huerfana no recibe un entrenamiento necesario de su padre para prepararla para la vida libertina.
Es mas bien el abandono y los grandes escarmientos lo que
educa a Rufina .^6
Pues bien, a pesar de estos factores tan propicios para
la adquisicion de cierta mundologla, Rufina necesita constantemente una gula picaresca para ejecutar sus burlas.

Y

mas tarde reemplaza a su amante Garay con otro joven que
resulta ser mas picaron que la moza y deviene su gula.^7
Las picaras casi carentes de mundologla:
La tercera categorla la forman seis herolnas que exhiben un mlnimo de mundologla.

Esto se debe en parte a la

falta de un medio-ambiente apropiado y en parte a la falta
de una gula celestino-picaresca que las eduque dui-ante sus
infancias y adolescencias,

Las cuatro "harplas" forman

parte de esta categorla por necesitar la direccion constants
de dona Teodora, madre de dos de las "harplas ".^8
Las otras dos herolnas de esta categorla son Cristina,
la del coche, y Teodora, la tonta.

Ambas carecen de una

mundologla basica y necesaria para lograr los menores exitos en la ejecucion de burlas y estafas picarescas.

Cris

tina se desinteresa completamente en adquirir la cooperacion
de una gula, actuando solamente una vez con interes apicarado.^

En cambio, Teodora intenta constantemente ejecutar

estafas simples pero nunca tiene exito y recibe la risa de
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todos.50
De este primer analisis de la plcara, tal como se presenta en la serie de novelas picarescas con pi'otagonist a
feminino, se pueden sacar algunas conclusiones con respecto
a ciertas caracterlsticas comunes que parecen esenciales a
la definicion de una plcara:
a. Es un personaje dotado de belleza flsica impresionante
que le es esencial a su funcionamiento y desarrollo.
b. A la belleza flsica tiene que anadirse una inteligencia
y astucia superioi’es que le permitan explotar su hermosura con el mlnimo riesgo.
c. La poses ion de una mundologla que se traduce en un profundo conocimiento de la psicologla humana y sus debilidades.
d. No parece haber ninguna correspondencia estrecha ent-re
los niveles de belleza, inteligencia y mundologla que
descubren las varias picaras.
Estos factores intrlnsecos no pueden ser suficientes
para definir a la plcara, puesto que este personaje se mueve
constantemente en el mundo exterior-mejor dicho-en la sociedad.

Su manera de obrar en los varios cuadros sociales la

define tambien y contribuye a su razon de ser.

El analisis

de los que llamamos factoi-es exti’lnsecos es el objeto del
capltulo siguiente.
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CAPITULO

II

LAS CUALIDADES EXTRINSECAS 0
EL MEDIO AMBIENTE DE LA PICARA
El medio ambiente amolda la personalidad de la plcara
durante toda su vida.

Kay varios factores que influyen

directamente a crear este medio ambiente apicarado;

la

herencia genealogica de la infante plcara, el estado economico de los padres de la plcara durante su infancia y adolescencia y la clase social a la cual pertenece la plcara
adulta.
La herencia genealogica
Esta herencia se presenta en varias gradaciones separando las doce protagonistas en cuatro subdivisiones o categorlas que van de acuerdo con las informaciones genealogicas
que aparecen en todas las obras literarias en cuestion.

La

primera subdivision revela una genealogla de gran extension,
la segunda es menos extensa, la tei'cera es mucho mas limitada
y la cuarta carece casi completamente de informes genealogicos.
Genealogla de gran extension;
La primera subdivision consta de cuatro hei'olnas
35
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apicaradas en su total.

Justina, una de ellas, presenta sus

antepasados en cuatro generaciones de individuos semicriminales que salen todos del hampa espanola.

Los padres

de Justina son mesoneros de la peor calana por no decir
ladi*ones.

Observemos lo que piensa Justina de los mesones

por experiencia propia:
La mayor alabanza que yo hago del meson es que
no es tan malo como el infierno, porque el infierno
tiene las almas por fuerza y para siempre, y con no
gastar con los huespedes un cuarto de carbon, los
hace pagar el pato y la posada; pero el meson,
cuando mucho es purgatorio de bolsas y en purgandose
las gentes, salen luego de alii y aun los hace salir.
(sic) Ah, ah ;,Es por ahi la gi-andeza del meson?
ioh
meson, meson!
Eres esponja de bienes, prueba de
magnanimos, escuela de discretos, universidad del
mundo, margen de varios rios, purgatorio de bolsas,
cueva encantada, espuela de caminantes, desquiladero
apacible, vendimia dulce, y por decirlo todo, sois
tan dichosos los mesones y mesoneras, que teneis
por abogado a mi buen padre Diego Diez y a mi buena
madre, ambos mesoneros.1
Notemos que el meson es "escuela de discretos, univer
sidad del mundo", pero se deberia anadir a esta definicion
que el meson es escuela de picaros y -universidad de picaras,
pues es alii que dos de las mas conocidas picaras literarias,
Justina y Tei’esa de Manzanares, reciben el entrenamiento
infantil que las prepara para la vida picaresca femenina.
De la primera generacion de Justina se sabe que el
padre cobra demasiado a los huespedes de su meson y que a
veces cobra por lo que no vende.2

Tambien se sabe que la

madre es extremadamente egolsta, avarienta y carece de todo
buen sentimiento;3 en pocas palabras, es un tipo celestinopicaresco que no posee la menor dosis de escrupulos, pues
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se congracia con el homicida de su marido el mismo dxa del
velorio y obliga a las hijas a que sean complices del homicidio del padre con el silencio.

Notemos lo que afirma

Justina s
Cerramos nuestra puerta, como gente recogida; y
aunque quisimos velar al difunto, no pudimos porque
el ratino de Portaalegre (homicida), en viendo cerrar
las puertas, nos convido a una muy buena cena. Mi
madre, como estabamos a puerta cerrada y sin nota,
acepto el convite . . , y con esto nos obligaron, el
con el dinero, y a mi madre con su mandato, a decir
a la justicia que nadie le habia hecho agravio a
nuestro padre ni tocado el pelo de la ropa, y era
verdad, que no le toco el pelo ninguno, porque la
parte donde le toco el medio colemln estaba pelada. .
Poco tiempo despues de este banquete, la golosa madre
muere de una indigestion causada por una longaniza que se le
atraganta por lo grande y por lo rapido que la t r a g a . 5
En la segunda generacion el abuelo paterno muere en una
refriega por ser hablador:

"Murio en Barcelona a la lengua

del agua y con su lengua, a lo menos, por su lengua".6

Y en

la tercera y cuarta generaciones los bisabuelos y tatarabuelos paternos y m a t e m o s no se quedan atras por participar
plenamente en la vida rufianescas
Mi bisabuelo . . . Una lengua tenia harpada como
tordo, una boca grande que algunas veces pensaban
que habia de voltear . . . Mi tercer abuelo (tatarabuelo) de parte de padx-e alcanzo buen siglo . . .
caso con una volteadora, gran oficiada de todas
vueltas y larga de tarea . . . despues de un ano
tlsica, murio volando. Su marido no quiso casarse
mas por no ver volar mas mujeres . . . Los parientes
de parte de madre son cristianos mas conocidos, que
no hay nino que no se acuerde de cuando se quedaron
en Espana . . . Ml bisabuelo era mascarero, y aun
mas que carero, que era carlsimo . . . Su mujer, a

ratos perdidos, hacia aloja, y por darsela un dia
a su marido, porque por darsela muy fria de nieve
la aloja, le alojo el anima de esta vida a la otra,
que todo es barrio y pared en medio . . .
Mi
tatarabuelo materno fue gaitero y tamborillero . . .
No le holgaba miembro.
Con la boca hacia el son al
baile, y al del matrimonio con los^ojos . . . Murio
en su oficio y su oficio murio en el . . .7
Por lo visto, Justina sufre los efectos de una herencia
genealogica hampesca de caracter multiforme, destacandose
lo mesonil, lo ladronesco, lo lupanario y lo rufianesco.
La segunda protagonista apicarada de esta subdivision
es Teresa de Manzanares,

Esta picarona es la unica entre

todas que presenta una genealogla materna en linea directa
y de gran extension.

La abuela Dominga es una provinciana

de una aldea de Galicia que se cria con mucha libertad:
Era doncella en cabello, por falta de albanega,
Dominga, y en pocos coloquios tuvo buen despacho mi
abuelo en su pretension, con que se vino a formar
de aquella calabriada mi senora madre, obligando
la suya a mi abuelo que se quedase a vivir en
Cacabelos . .
La hija de esta libertina provinciana es Catalina,
gallega de gran hermosura y espiritu migratorio, pues decide
abandonar su tierra natal para ir a buscar mejor fortuna a
Madrid.9

Ambas mujeres demuestran tener cierta inclinacion

por los amorios precipitados, pues tanto Dominga como Cata
lina salen en estado fuera del matrimonio,10

Al llegar

Catalina a Madrid trabaja en un meson sirviendole esta ex
periencia para abrir uno por cuenta propia despues de casada
permanece en este oficio de mesonera el resto de su vida,11
La madre Catalina se ocupa poco de la hija Teresa; el
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abandono y la vida libertina de la viuda alegre proporcionan
una buena escuela celestino-picaresca en la cual la
huerfana Teresa se enfrenta con la vida durante su infancias
Hallandose mi madre viuda, moza y vacio el lugar que
dejo mi padre, quiso que le ocupase un huesped que
hacia dias que estaba en casa, teraiendo no poder pasar
los rigores de un recio invierno que aquel ano hubo,
y asi se enlazo en ambos una firme amistad, que la
obllgo a hacer expulsion de mi, acomodandome a dormir
en la cama de la criada, cosa que yo senti en
extremo . . . -*-2
Teresa sufre mucho durante esta epoca y abandona la
compania de la madre en varias ocasiones, prefiriendo la
de unas amigas, maestras de l a b o r . ^

Esta es la herencia

genealogica que recibe Teresa de Manzanares antes de lanzarse
a la vida por cuenta propia, quedando huerfana de padre a
los siete anos y de madre a los d i e z . ^
Rufina, en cambio, posee una genealogla menos extensa
que las otras dos anteriores por presentar exclusivamente
una sola generacion, mucho mas detallada por provenir de
una obra precedente del a u t o r . ^
gran picaro Trapaza.

gq padre de Rufina es el

La madre es Estefania, mujer de gran

belleza y extremadamente vengativa:
Estefania, con la colera de celosa y con la envidia
que de dona Maria tuvo de que la sirviese su galan,
se fue a •'Terse con los consejeros del Real Consejo
de Portugal y les dijo como un embustero enganador,
con fingirse caballero, se habia atrevido a . . .
Estefania se ari'epintio de haber sido causa del mal
de Trapaza ya que no tenia i-emedio.l°
Trapaza no tiene oficio ni beneficio pero si tiene un
viciot

el juego.

En poco tiempo el incorregible jugador

acaba con la pequena fortuna y con la ya debil existencia de
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la agobiada Estefania.

17
1

La infante Rufina crece en un

ambiente malsano y decadente por el juego, la bebida y los
pleitos de los padres, lo cual proporciona una desatencion
-I O

total de Rufina que se cria sola y a la buena de Dios.
La ultima protagonista apicarada

aqui

es Elena,

la cual x'evela tener una genealogla de caracter celestinopicaresco por parte de madre hasta llegar a la abuela, copia
exacta de la creacion de Fernando Rojas.

Observemos lo

que dice Elena de su madre y de su abuela:
Ya ella (la madx'e de Elena) habia mudado de oficio,
porque volviendosele a representar en la memoria
ciertas licciones (sic) que la dio su madre-que fue
doctisima mujex’ en el arte de convocar gente del
otro mundo, a cuya menor voz rodaba todo el infierno,
donde llego a tanta estimacion que no se tenia por
buen diablo el que no alcanzaba su privanza-, empezo
por aquella senda; y como le venia de casta, hallan
dose en pocos dias tan aprovechada que no tx'ocax’a
su ocupacion por doscientas mil de juro, porque
cx’ecio con tanta prisa este buen nombre que, antes
que yo pudiese roer una corteza de pan . . . tenia
en su estudio mas visitas que prxncipes y pex'sonas
de gx'ave calidad . . . defendia causas de tal suex’te
que en el tx’ibunal del Amox- no se detex-minaba negocio sin su asistencia, , . . y sobx'e todas las
gx-acias, tenia la mejox* mano pax*a adex'ezax* doncellas
que se conocia en muchas leguas, fuex'a de que las
medic inas que aplicaba pax-a seme jantes hex'idas
estaban apx’obadas pox* autox’es tan gx’aves, que su
doctx'ina no se despx'eciaba como bulgax’ y hacia en
esto una sutileza extx’ana: que adobaba majox* a la
desdichada que llegaba a su podex* segunda vez, que
cuando vino la px'imex’a . . . hubo ano y aixn anos,
que pasax’on mas cax'os los vix’gos contx’ahechos de su
mano que los naturales: itan bien se hallaban con
ellos los mercadex'es de este gusto I . . . Como el
pueblo llego a conocex* sus meritos, quiso honralla
con titulo digno de sus hazanas, y asi la llamax'on
todos en voz comun "Celestina", segunda de este
nombx'e.19
Con esta hex'encia celestinesca de la madx'e y la abuela,
la px'ecoz Elena se lanza a la px’ostitucion a la tempx'ana

edad de trece

a n o s . 2 0

En cambio, Flora, otra heroina apicarada de este estudio, recibe una herencia genealogica mas limitada:

el padre

es un gitano pobre del sur de Espana que por mal nombre
llaman "ave de rapina" y por ladron muere

ahorcado;21

la

madre es una tremenda embustera de gran belleza fisica,

2p

'

Esta belleza le proporciona una manera de vivir mas holgada
y comoda al practical’ la prostitucion.^

Tambiene Cristina

exhibe una herencia genealogica menos extensa que la de
Elena,

Se sabe que es de padres moros, lo cual revela una

posicion socialmente baja por pertenecer a una minoria racial
mal vista en Espana en esta epoca.

La madre se separa del

marido y se busca un amante lusitano que se enamora de la
gran belleza fisica de la mora y la mantiene a ella y a la
hija hasta que muere.

oh,

Cristina hereda algun dinerillo

del padrasto y un coche de un parienta c e r c a n o , ^
Genealogla menos estensas
La tercera subdivision presenta una innovacion evidente
en el caracter celestino-picaresco de la herencia genealogica.
Esta innovacion depende de la raanera que esta influencia
celestino-picaresca es reclbida por las heroinas apicaradas
Luisa y Feliciana.

Es por via indirecta, por medio de una

vieja "de agudo ingenio y mayor experiencia",

la cual

transmite ciertos consejos a la perpleja dona Teodora, madi’e
de las chicas,

El padre m u e r e cerca de La Habana en un
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naufragio pi-ivando a las huei-fanas y a la viuda de una
herencia.2?

No obstante esta desdicha, dona Teodora, que

aprende bien la leccion de la vieja, se propone resolver la
situacion economica por medio de la explotacion de la
belleza de las

h i j a s . 2 8

Otra heroina de esta tercera subdivision es Teodora.
SI padre es mulato y la madre es morisca, lo cual revela un
origen racial mixto y socialmente bajo.29
nada.

No se sabe mas

Y la ultima de este grupo es Teresica, que a pesar

de no presentar ninguna herencia genealogica materna o paterna, prueba recibir una celestino-picaresca por medio de
la tutora Emerenciana.30
Genealogla de poquisima extension:
Finalmente llegamos a la cuarta subdivision que consta
de dos protagonistas apicaradas, las hermanas Constanza y
Dorotea,31 de las cuales no hay ninguna notica genealogica
importante, a no ser que sea una simple descripcion de la
madre dona Estefania:

"Tenia autorizada presencia y dabanle

mas autoridad unos anteojos que suplian cortedades de
vista". 32

y

mas tax-de, dui-ante las estafas que cometen las

hijas, se obsei-va una insignificante intex-vencion de pai-te
de esta senoi-a de "autoi-izada pi-esencia".33
Notese que es tan ligei-a esta influencia de la hei-encia
matei-na de Constanza y Doi-otea que si no existiei-a del todo,
la estafa se habi-ia llegado a l-ealizai- de cualquiei- manei-a

^3
y con la misma perfeccion.

La unica influencia de herencia

que existe es la que transmite Dona Teodora, la madre de las
otras dos "harpias", la cual dirige todas las estafas, las
de sus hijas y las de sus amigas, Constanza y Dorotea.
La herencia genealogica, que la plcara recibe durante
sus anos infantiles, es generalmente de procedencia socialmente baja. o hampesca salvo pocas excepciones.
Feliciana)

(Luisa y

Este fondo hampesco refleja varios caracteres

socio-etnicos que matizan y crean la personalidad de la
heroina:

uno profesional destaca la alcahueteria, la ru-

fianeria y la prostitucion; y otro enteramente racial exhibe
dos grupos etnicos de minoi’ia en Espana, el moro y el negro.
El Estado Economico de Los Padres
Todas las protagonistas apicaradas tienen un periodo
temporal durante la infancia o adolescencia en el cual
sufren cierta limitacion economica.

Esta pobreza que nunca

llega al hambi-e, porque la picara sabe procurarse siempre
un plato de comida, se pudiera dividir en dos categoi-ias de
acuerdo con el grado de limitacion economica:

indigencia

sin pasar hambi-e y estrechez economica.
Indigencia sin pasar hambre:
Se puede notar el estado de pobreza de Flora a traves
de las descripciones que la picara hace de los padres:
Mi madre murio moza, porque fue mujer de extra-

ordinaria penitencia, andaba descalza, dormia en
el suelo, y muchas veces recibia tan grandes
disciplinas, que llegaban los azotes a dosclentos;
y una vez que se doblo este numero dlo su alma a
su Criadors
fue muy perseguida en el mundo, en
quien tuvo para sx mala dicha, con ser ella para
todos la mlsma buenaventura.3^
El tono bufonesco no oscurece la realidad del estado
economico de la madre de Flora.

Esta pobreza casi ti'aspasa

el limite establecido anteriormente al calificarla de indi
gencia sin pasar hambre.

No obstante esta gran limitacion

economica, no existe ninguna mencion directa de hambi'e.

La

desci’ipcion del padre l'evela tambien una pobi'eza evidente
pei'o mucho menos patetica que la de la madi'e, exhibiendo el
mismo tono bufonesco que acabamos de obsex*vai' antei-ioi’mente
Floi'a:- . . . mi padi’e antes fue mas fei'oz que
hei'moso . . . y fui yo tan desgi'aciada, que poi'
no vivii' un ano mas dejo de sex' senoi* de tltulo.
Camila:- Que bien le ha dicho que si viviei-a su
padi'e un ano mas llegai'a a sex* Conde de Gitanos.,,35
A pesax* del tono mas que jocoso que emplea Floi'a al
describir las cualidades y la situacion economica del padre
al hecho de ser "Conde de Gitanos" en serio o en burla, y
el hecho de haber muerto durante la infancia de la protagonista apicarada, revela claramente la pobreza de esta
epoca.

Es evidente entonces que Flora tiene una infancia

indigente y este estado economico no mejora radicalmente
hasta que la moza no se lanza a la prostitucion adolescente
como vamos a observar en la tercera parte de este capltulo.
Se sabe que Teresa de Manzanares nace en un meson
madrileno y los padres son los duenos.

El estado economico

45
de estos mesonex-os es bastante floreciente durante los primeros siete

anos

,36 pero durante la segunda infancia de

Teresa, el padre muere y la madre Catalina deja que el meson
corra por su

cuenta, lo cual produce un decaimiento evidente

en el estado

e c o n o m i c o . 37

sin herencia

y en la calles

A1

morir la madre, Teresa queda

Cayo mi madre enferma, y agravosele la enfermedad de modo, que en ocho dias acabo con su vida,
dejandome huerfana, de edad de diez anos, y pobre,
que era lo peor, porque en pagar los gastos del
entierro y el alquiler de la casa (que lo debia de
un ano) se consumio casi todo el menaje en ella ...
Halle ampara en aquellas dos hex'manas, mis maestras
de labor y recibieronrae en su casa pasando a ella
lo poco que habia quedado de la de mis padres.38
Desde este momento que Teresa se halla huerfana de
padre y madre y que su estado economico no puede ser peor,
es posible asegurar que la moza tiene una infancia bien dificil economicamente; pero debemos notar que se escapa de
la indigencia hambrienta por la intervencion de las maestras
de labor.
Rufina y Teresica pertenecen tambien a esta primera
categoria de la pobreza.

El estado economico de Rufina es

bastante confortable durante su nacimiento y pi'imeros anos
de vida pei'o a penas la madre Estefanla se une de nuevo con
el incorregible Ti'apaza, el bienestax’ economico entx*a en una
nueva fase que se pudiex-a calificax* de decadencia px-ogx’esiva,39

llegando hasta tal punto que casi se podx-la llamax’

indigencia extx'ema ocasionando la muex'te de la ya agobiada
enfex’ma Estefania:
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La pena de verse
Estefania en una
llevo Dios . . .
teniendo Trapaza

pobre y con disgustos puso a
cama, donde al cabo de un ano la
su entierro fue muy pobre no
con que la enterrar.^O

Pero la pobre Rufina no encuentra una solucion estable
al contraer matrimonio con un viejo adinerado porque queda
viuda al poco tiempo y sin herencia, hallando un alivio eco
nomico solamente en las burlas picarescas que ejecuta bajo
la direccion de un gula celestino-picaresco:
Ya tenemos a Rufina viuda y, lo peor de todo, pobre;
pues viendose asl, con su condicion traviesa era
fuerza valerse de su buena cara para sustentarse...
Oyo Rufina las cosas deste hombre (Marquina), y
pareciole ser bueno hacerle una estafa , . . Garay
se llamaba, fue el que eligio Rufina para apoyo de
su burla o estafa . . . senora ya de ocho mil
escudos en doblones de a cuatro y de a dos...^1
Como se puede notar en las citas anteriores, es el
picarismo lo que saca a Rufina de la pobreza definitivamente.
Por falta de datos precisos y concemientes a la in
fancia de Teresica, solamente podemos senalar la pobreza
economica de esta herolna durante su adolescencia cuando desempena el oficio de fregonas
(Emerenciana) Llevo en su companla una mozuela
(Teresica) de muy buena cara, a quien pocos dlas
antes, sacandola de entre los azadores y sartenes
y pasandola al estrado prohijo y adopto por hija,
vistiendola de un traje honesto y de muy poca
costa,
Notese que este periodo de penuria adolescente no dura
mucho tiempo ni hay alusiones que reflejen una indigencia
excesiva.

Ademas, este estado de pobreza desaparece apenas

la astuta vieja y tutora coge a Teresica de la mano:
tiendola de un traje honesto y de poca costa; pero tan

"vis

^7
lucido y aseado".

Esta heroina que se apicara en seguida,

no tarda tampoco en mejorar su fortuna al seguir los consejos de la taimada vieja, sallendo de la indigencia para
siempre.
No existe ninguna alusion directa a la pobreza de Teodora, pero por su bajo origen mixto de arabe, negro y bianco,
se pudiera presumir cierta limitacion economica durante la
infancia y adolescencia de esta herolna apicarada:
Y esto lo afirmo tanto que quien no supiera que era
hija de un mulato y de una morisca, pensara que sus
padi'es eran tan godos en sangre , , .^3
Estrechez economica:
En esta segunda categorla se encuentran siete herolnas
que por una razon o por otra, como vamos a observar mas adelante, logran escapar una penux'ia severa durante la vida
pre-picaresca y en particular durante la infancia y preadolescencia con excepcion de Elena, que a pesar de no sufrir una gran necesidad durante estos perlodos, su estado
economico mejora mucho al llegar a la adolescencia,^

Esta

falta de penuria en el caso de Elena se debe a varias razones:

no es huerfana como Flora, Teresa de Manzanares,

Rufina, Teresica, Teodora y otras; la madre tiene un oficio
lucrative:

la alcahueterla, ademas de tener oti'os comple-

mentax'ios y suplementax'ios como la cux'andex'la y la px’ostitucion; pex'o sobx'e todo la madx-e se ocupa mucho de la hija
Elena.

A pesax* de existix* ciex-to bienestax* x*elativo en la
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infancia y adolescencia de Elena, la moza se lanza a la
prostitucion a una tempx-anlsima edad, mas M e n

impulsada por

los consejos celestinescos de la madre que por una necesidad
economica imperante.

Esto no quiere decir que la hex-olna

no mejox’e economicamente muchlsimo al enti-ai’ en la px-ostitucion y en la vida apicax-ada en genei-al, apax-eciendo al final
de la obx'a entx-e las plcax-as mas x'icas del genex-o.
el autoi* que Elena y su amantes

Afii-ma

"enti’ai-on en la coi-te x-i-

cos."^5
No se conocen muchos detalles sobx-e el estado economico
de Luisa y Feliciana, dos de las "hax’pxas" e M j a s de dona
Teodoi'a:
. , . ei'an dos damas que, pox* faltai’les su padi-e
(que mui’io en la cari'ei-a de las Indias), quedai'on
huerfanas, en la companla de su madi'e que, viuda
y pobi'e, pei'dio cei'ca de la Habana (sic) mai'ido y
hacienda a un tiempo.
Por esta cita se puede presumii’ que esta familia ha
poseldo una posicion economica bastante acomodada pero que
la desgi’acia mai'itima elimina este bienestax* l'elativo i'eemplazandolo con un malestai’ economico de escasos l-ecursos
monetarioss
Tenia algunas deudas en Sevilla, de empi-estitos
que le hablan hecho con la espei’anza de la venida
de su esposo, y viendo que si las pagaba con el
poco caudalejo que tenia, se quedaban sin comei',
detei'mino mudai-se de tiei'i’a, pox* mudai* de ventux-a.^?
Este es el punto economicamente cx’ltico en la vida de
Luisa y Feliciana.

Tambien debemos senalax’ que este pex'lodo

k9

de penuria no dura mucho porque Luisa y Feliciana remedian
la situacion yendose para Madrid y lanzandose en la picardla
cortesana,
El estado economico de Constanza y Dorotea es muy simi
lar al de las otras dos "harplas".

No hay datos que ase-

guren una diferencia evidente entre las dos hijas de dona
Teodora y las otras dos de dona Estefanla.^S

Por lo tanto,

debemos presumir una coincidencia en el estado economico.
Ambas madres carecen de medios para proporcionarles a las
hijas un buen matrimonio, a no ser que se procuren una dote
sin escrupulos morales, y es precisamente esta penuria lo
que estimula la aceptacion de las estafas picarescas.
El caso de Justina y de Cristina es excepcional en la
picaresca femenina.
en toda la obra.

Justina no mejora su estado economico

Se pudiera asumir que esta heroina api-

carada se encuentra en una pobreza mas evidente al morir los
padres, pero ni en este momento carece realmente de recursos
economicos:
Del dinero que habla en casa no osamos gastar nada
en cosa de iglesia, porque como no era muy bien
ganado, temimos no se nos dijese que hurtabamos...
retuvimos el dinero.^9
Y Cristina en vez de mejorar su estado economico mas
bien lo empeora, y es en esa epoca casi madura, que esta
heroina tiene que salir de su casa a pedir limosna, lo cual
hace con toda comodidad y dignidad socairrona en un coche que
ha heredado.
mendigon:

De ahl viene el tltulo de la obras

El coche
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Con este empe<?o a visitar algunas personas principales; y llevando un par de escuderos alquilones, les proponla su necesidad recibla su 11mosna, siendo la primera que hizo mendigar al
coche para el mismo sustento de su fantasia . . .
Hizo fertil cosecha . . .50
La clase social de la plcara adulta
Vamos a determinar la clase social a la cual pertencen
las doce herolnas apicaradas analizando tres factores basicos y definidores :

la educacion de la pi’ot agonist a durante

su infancia y adolescencia, los oficios que desempenan o las
maneras que usan estas mujeres para ganarse la vida y el es
tado economico de la heroina apicarada al final de la obra
literaria.
La educacion de la plcara infante y adolescento-sPor educacion se entiende una sola cosa, el entrenamiento practico que reciben estas herolnas durante la ado
lescencia.

Por lo tanto, esta educacion, que puede ser

transmitida por los padres o tutores por medio de consejos
o de ejemplos a lo vivo en el transcurso de la ninez de la
heroina, es de caracter completamente practico y utilitario.
Y se compone de tres fondos diferentes, el mesonil, el
celestinesco y el normal.
Educacion mesonil:
Dos herolnas, Justina y Teresa de Manzanares, demuestran tener un entrenamiento que es producto de experiencias
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y consejos mesoniles.

Es el padre de Justina el que se

ocupa de instruir a las hijas en cuestiones de gobierno y
economia del mesons
Hijas, la carta del meson y la cedula de la postura
publica de la cebada, este siempre alta y firme;
no haya junto a ella area, banco, silla, escabel
ni otro cualquier estribadero o arrimadero, porque
no se atreva ningun bellaco a hacer cuenta sin la
huespeda y examinar y cote jar por el arancel si
yo relanzo mi hacienda . . . La cebada no se mida
al ojo, antes el arce en que estuviere este en
otro aposento mas adentro del portal y sea oseuro,
y al medir, siempre la que midiere, vuelva
barras a quien la pidiere recado . . .
En ano de
carestia, ya sabeis que la cebada, si la dais un
herborcito, crece mucho y pierde poco, y aun es de
provecho para las bestias que andan lastimadas; y
quien mas medra es la bolsa del mesonero . . .
Con los hues pedes menos palabras que gracias, mas
donaire que respuestas. No pongo puertas al mar,
aunque al mar si con quien hablaredes; siempre
tierra en medio, que la mujer es cosa para de lejos,
que es como figura de cera, como pintura al temple...
polvos de clavetes de azucena, que en tocandolos
se descomponen, deslustran y deshacen . . .51
El padre de Justina continua dando innumerables lecciones mesoniles a las hijas.

Esta ensenanza se basa toda

en el modo astuto y picaresco de obtener buenos resultados
en el mane jo de un meson.

En cambio, la otra heroina, Te

resa de Manzanares, no recibe lecciones mesoniles directamente de los padres, sino que adquiere un profundo conocimiento de la vida a traves del comportamlento de los huespedes de la madre y del amante en particular.52

Despues de

pasar un i n v i e m o entero en el meson consumiendo mucho, pagando nada y recuperandose fisicamente del todo, el amante
ingi'ato decide partii-.

Antes de alejarse de la madre de

Teresa, quiere que la mesonera no se olvide de el tan
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facilmente:
. . . y viendo ser forzosa su pax-tida, y haber de
dejar a mi madre que le sustentaba, quiso pagarle
lo que le debia con una buena obx-a, y que fue la
noche antes de irse (que oculto a mi madre) la
descerrajo un cofre y de el la saco mas de cuatrocientos escudos en plata que tenia granjeados con
su trabajo.53
Ademas de estas experiencias que recibe Teresa de Manzanares dui'ante la infancia, su educacion no se limita exclusivamente a la mundologla mesonil, sino que toma clases
de labor en casa de unas maestras viudas, demostrando un
rapido aprendizaje:
Alii acudx a labx-ax*, aventajando en esto a todas
' ~
J~
" ‘~
r ■
s de un arxo,
A pesax* de apx’endex’ este oficio con gx’an facilidad y
entusiasmo, Tex’esa de Manzanax-es no lo vuelve a mencionax’
otx'a vez.

Apx’ende otx'o que se adapta mas a su pex'sonalidad,

desempenandolo despues vax'ias veces y con gx-an exito lucx’ativo.

Este oficio es el de peinadoi-a-peluquei-a:

"Atenta

estuve mix’ando del modo que se fox’jaba y como se componia y
x'lzaba el cabello , . .55

Como acabamos de notax*, Tex*esa

de Manzanai'es, obtiene una educacion mas completa y px-actica
que Justina, lo cual le va a sex’ de gx'an utilidad en el desenvolvimiento de su vida picaresca.
Educacion celestinesca:
Cuatx’O px’otagonistas litex'ax'ias de este estudio x'eciben
una educacion px-imax-ia de cax’actex’ mas bien celestinesco,
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por provenir de una instructora (madre, tutora o guia), que
demuestra poseer un gran conocimiento de la prostitucion, de
la alcahueterla y del erotismo apicarado en general.
Elena recibe lecciones de la madre directamente y las
aprende tan bien que la adolescente es ya una prostituta
alcahuetada y publica a los trece anos de edad:
porque como mi madre se resolviese a abrir tienda —
que al fin se determino antes que yo cumpliese los
catorce anos de mi edad— .56
Y Teresica recibe su aprendizaje celestinesco de una
tutora suya, dona Emerenciana, y prueba ser tan buena
discipula que pronto iguala y excede la habilidad de su
maestra.

Por otro lado, Flora recibe la educacion celes-

tinesca directamente de los padres ejerciendo la prostitucion
a una temprana edad tambien:
Dejeme llevar luego de la travesura golosa de algunos
lucidos mozuelos, y hecha pasta comun, a todos serjrl
con mis deleites, de todos recibi satisfacciones. '
Rufina, que es huerfana de madre al alcanzai' a penas
la adolescencla, recibe de su padi*e una educacion por medio
de ejemplos y consejos rufianescos.

Mejor seria hablar en

vez de educacion de falta de instruccion precisa.

Es

verdad que su padre espera y desea explotar la belleza de
su hija, pero en vez de instruirla la deja libre de hacer
lo que ella quiere s
Con las ausencias que hacia de su casa Trapaza
comenzo su hija a tener libertad para dejarse vex* a
la ventana, y ser vista, de suerte que a la fama de
su hermosui-a . . . Bien lo conocia su padre; mas
aunque pudiera atajarlo con sus reprensiones, viendose
necesitado y a su hija hermosa, hallo que para reparo
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de su necesidad no habia mas proximo remedio que hallar
un novio rico; esto era lo mas honesto que pensaba,
dejandole a su hija el libre albedrio para buscarsele
ella.58

Aunque sea mala educacion o falta total de ella, Rufina
no se diferencia mucho de las otras picaras.

Todas aprenden,

por medios diferentes, la dura leccion de la vida y como
defenderse de ella para sobrevivir y mejorarse.
Educacion normal:
En esta tercera categoria inclulmos seis mujeres que
no demuestran tener una gran preparacion educacional ni de
caracter mesonil ni de caracter celestinesco. Mo obstante
esta carencia evidente de entrenamiento basico, estas mujex-es enti’an en contacto con el mundo picai-esco pox* una n e 
cesidad economica que las impulsa ii-i-emediablemente,

Feli

ciana y Luisa l-eciben una educacion noi’mal de damas de
mediana posicion social y economica, pei'o que pox* causas
impi-evistas piei'den esta estabilidadi
. . , dos hei-mosos sujetos: estos ei’an dos damas que,
poi* faltai-les su padi'e (que mui’io en la cai'i'ei’a de
las Indias), quedai'on huei’fanas, en la compania de
su madre . , .59
Se puede pei'cibii' poi' esta cita que acabamos de ofrecex*,
que las hei'manas Feliciana y Luisa cai’ecen del enti’enamiento
tipico picai'esco y que no pi'ovienen dal hampa espanola tampoco.

El caso es bastante similar al de las hei’manas Con-

stanza y Dorotea.^O

Teodora y Cristina carecen completa-

mente de datos informativos sobre la educacion que reciben
durante la infancia y adolescencia.

55
La mitad. de las doce protagonistas que aparecen en este
estudio reciben un entrenamiento que las educa en materia
celestino-picaresca.

Las otras seis que restan no demues

tran poseer una educacion apicarada, en muchos casos por
falta de datos informativos y en otros pocos por falta de
verdadera base picaresca.

No obstante estas excepciones,

hay que tener en cuenta los buenos entrenamientos infantiles
y adolescentes de las mas conocidas plcaras literarias s
Teresa de Manzanares, Teresica, Elena, Justina, Flora y
Rufina.
El segundo factor que puede caracterizar sociologicamente a la plcara, es el tipo y numero de oficios y empleos
que ella usa para ganarse la vida.

Este factor social se

divide en tres grupos que van de acuerdo con la diversidad
y cantidad de modos apicarados que estas mujeres emplean.
Los oficios y empleos de la plcara;
Teresa de Manzanares y Justina forman el primer grupo,
desempenando como mlnimo seis oficios cada una.

Teresa em-

pieza su vida apicarada a una temprana edad, antes de la
muerte del padre mesonero, cuando ayuda en los quehaceres
del meson;
Ya hacla mis mandados trayendo vino pai’a los huespedes y otras cosas de una tienda vecina a nuestra
casa.61
Ademas de ayudar en el mane jo del meson, la precodidad
y gracia de la mozuela del Manzanares es tal, que halaga a
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los huespedes entreteniendolos con chistes y chanzonetas.
Teresa es ya una comediante de provechos
Era un deposito de chanzonetas, un diluvio de chistes
con que gustaban de ml los huespedes, y me las pagaban a dineros, con que mis padres me tralan l u c i d a . 6 2
Al quedar huerfana de padres, la mozuela pasa a servir
de criada por tres anos en casa de sus maestras de labor.
Este empleo de criada se transforma en otro oficio complementario, el de confidente, lo cual la lanza de cuerpo entero a la vida picaresca femeninas
sus secretos y la H a v e de su
Teresa de Manzanares,

"Era yo el archivo de

corazon,"63

afirma la joven

La pi'e-adolescente picarona no pierde

la oportunidad que se le presenta en esta ocasion para hacerse alcahueta de los tres galanes que pretenden los favores
de Teodora, hija de una de las dos amas y mucho mayor que la
precoz Teresas
Era yo acariciada de todos tres, deseando trabar
conversacion y tener conocimiento conmigo. Unos
dlas anduve muy severa con ellos, en las ocasiones
que salia fuera de casa por lo necesario para ella;
mas como era inclinada a la travesura, me parecio
traer embelesados a estos tres amantes . . . (Un
galan)
Estimo mi consejo y prometio hacerlo, con
que me despedi de el, pareciendome que para primera
visita no habia surtido mal, pues salxa de ella con
ferias, prometiendome, asx del medico como de los
otx*os galanes, mas medra a costa de sus bolsas, sin
que Teodora lo supiese . . . Mandome subirle a su
presencia; yo lo hice, reservando empero para mi
las medias y ligas que mas me contentaron, que fueron
unas de nacar y plata,
Compuselo bien y subi la
caja . . .6^
Teresa desempena la alcahueterla muy bien demonstrando
gran desenvoltux-a y expei-iencia mundana,

Este exito alca-

huetex'o en una moza tan joven es algo extx'aox'dinai-io, pues
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logra supex’ar en todo la diferencia de edad entre ella y
Teodora, moza ya de dlez y ocho anos,

Otro oficio de gran

provecho es la peluquerxa de monos postizos:
. . . me enviaron el cabello y algunos regalos por
el trabajo que ponia en su servicio y adorno.
Yo
les hice tres copetes curios isimos con que se
lucieron, y me trujeron nuevas pan-oquianas a casa.
Tanto se fue dilatando la fama de mi habilidad, que
ya no nos dabamos manos para nuestro e jex-cicio. °5
Es tanto el trabajo que tiene Teresa, haciendo monos
postizos para las damas cortesanas de Madrid, que necesita
la ayuda de Teodora y de las maestras de labor.

Ella tiene

tanta astucia e inteligencia que hasta puede ejei’cer oficios
de los cuales no sabe nada.

Logx'a convencex’ a su cliente y

futux'a victima que ella es capaz de hacex'le cx’ecex' la bax’ba
pox' sex' una gx'an medica y una alquimista de mucha sabidux'ia:
Vino a vex’me aquella tax'de, y hallandome cex'cada de
alambiques y de hiex’bas, de x'aices y de cajuelas, de
piedx’a y pex'las, con que quedo muy contento viendo
que no me descuidaba.
Px'ometiame montes de ox'o si
le dejaba bax'bado j yo se lo asegux’aba con tanta cex*teza como si ya lo estuviex'a . .
Otx'o oficio de la adulta Tex'esa es el de cantante en
una companxa teatx'al en excux'Sion pox* toda Espana.
talento de Tex'esa se manifiesta
y se

Este

ya en el meson de los padx’es

desax'x’olla a tal punto que llega a sex* un oficio lucx'a-

tivo!
A la fama de mi voz, que cox'X'io pox’ la ciudad,
se doblo el auditox'io en la comedia, y aunque ella
fuese de las que atx’aen silbatos y contx*apuex'cos,
se salVaba por mi. Esto conocio bien el autox', y
asi me x'egalaba con gx’ande cuidado; hacxa algunos
papeles pequerxos en que di muestx'as de que x'epresentax'ia bien . . . Toda la compania quedo
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admirada de ver cuan bien habia representado, y
que por esto habia durado la comedia ocho d i a s . ° 7
Esta experiencia teatral ayuda enormemente a Teresa de
Manzanares a refinar sus gustos y modales, preparandola para
el oficio de alcahueta cortesana disfrazada de dama distinguida y principal. ^8

Y contemporaneamente al oficio de al

cahueta, que ejerce en un circulo social distinguido, Teresa
ejerce tambien el oficio de prostituta embustera, estafando
a sus clientes constantemente en vez de satisfacerlos debidamente despues que han pagado por sus favoresj
Yo (mesurandome) le respond! que por ahora no tratase de aquellas cosas; . . . mas el que era cuerdo y
sabia que el atajo de aquellos rodeos eran las dadivas, con achaque de que habia ganado en el juego
una gran cantidad de dinero, la tarde siguiente me
dio doscientos escudos en un bolsillo de ambar barbado, esto por barato . . . Con esto vi que no podia
negarle la entrada . . .
Como se ha podido observar, todos estos oficios y
empleos apicarados de Teresa de Manzanares, comportan un
gran beneflcio monetario para la hermosa y astuta moza,
proporcionandole un bienestar y comodidad que la elevan

a

una posicion social elevada en realidad, a pesar del disfraz
y falsa identidad vestuaria y nominal,

"mude el apellido,

—
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llamandome dona Laura de Cisnei-os ." '
Tambien Justina empieza por el oficio de moza de meson
durante la adolescencia, pero esta actividad apicarada no
le pi'oporciona gran beneficio a ella directamente, puesto
que vive todavia bajo la tutela de los padres mesoneros y
son ellos los beneficiados con el trabajc^ no obstante el
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hecho de ser las hijas el factor decisivo en la prosperidad
del meson:
Verdad es que no asento de todo punto el meson hasta
que nos vio a sus hijas buenas mozas y recias para
servir, que -un meson muele los lomos a una mujer si
no hay quien la ayude a llevar la carga,
El dia que
asento el meson eramos tres hermanas buenas mozas y
de buen gregado, otras tres gi-acias.71
Otro oficio que desempena Justina pero con mas beneficio que el anterior, a pesar de su corta duracion, es el de
limosnei'a.
do

La moza se cubre con un manto viejo y deteriora-

para disfrazar su identidad y hermosura:
me sente a la puerta de la iglesia como pobre envergonzante; puse sobre mis rodillas un panuelo bianco
para los que me hubiesen de tirar limosna diesen en
el bianco y para senuelo de que pedia y no para los
martix-es.72
La pi-ostitucion la ejei’ce Justina poi' muy poco tiempo,

y hace alusion a ella muy inconsecuentemente,73 pei’o si hace
de confidente picai’esca demosti'ando mucha gi’acia y astucias
Como pexrrita de falda la hice mil halagos, y como
culebi'a la saque cuantos seci-etos tenia, y sin duda
la cala en gi-acia, que es gi’an cosa entendei' el
ti'ato como yo lo entendla, desde que mi madi-e me
ci’io, que fue flor de mesonei’as . . . No hubo cosa
que me escondiese.7^
No se sabe con segui'idad si Justina esta en el meson de
Sancha Gomez, sii’viendole de ci-iada o de amiga de companla,
pex'o lo que si es ciei’to es que esta moza se conviei’te en
medica y enfei’mei’a a penas se enfei-ma la pobi-e Sancha.

Este

oficio complejo no lo desempena Justina sin la coopei-acion
de oti-a pei’sona, lo cual le asegui’a mejoi'es l-esultados y
mayoi’es pi'ovechos :
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Ofrecioseme decir a Sancha, la mesonera que te he
referido, que aquel hombre que venla conmigo y a
quien ella habia visto apearse, era el medico de
mi lugar, y que era muy inteligente y cursado en
semejantes necesidades . , . Sentose el medico
graduado en escuela . . . Advertile por senas que
la hiciese sacar la lengua y la tentase estomago,
higado y espaldas, haciendola volver y revolver
barras por momentos, No hago caso de decirte como
nos hizo ver visiones. Solo digo que a estas tentativas se le aumento el resfriado, y con el las
quejas y deseos de que la curasemos.O
Justina, con la ayuda del medico-pantalla, receta cosas
que le proporcionan mas placer que provecho monetarios
Toma, hija, esta H a v e ; con ella podreis sacar pan,
huevos, estopas, tocino y miel.
Cerrad la puerta
de la calle, no entre nadie . , , Cenamos y no digo
mas, porque sabiendo la cena y la gana, estase dicho
el cuento.?°
Se deben anadir a esta lista de oficios otros secundarios y complementarios de los ya citados, por ejemplo, los
oficios de ladrona, embustera y de farsante en general.7?
No obstante esta cantidad de empleos apicarados, Justina no
saca mucho beneficio monetario ni parece interesarse mucho
en ello.
Menos diversidad:
Las otras tres herolnas, Elena, Teresica y Rufina presentan una limitacion evidente en la diversidad y cantidad
de empleos apicarados.

Elena practica la prostitucion du

rante la adolescencia y le da buen provecho:
no hubo quien no quisiese alcanzar un bocado, obligandome primero con alguna liberalidad; y fueron
tantas las que conmigo usaron, que ya me faltalban
cofres para los vestidos y escritorios para las
joyas.78
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Como se puede observar, la prostitucion le produce a
Elena mucho beneficio.

Al morir la madre, la huerfana cam-

bia de empleo y se dedica a la ejecucion de estafas monetarias, pero teniendo mucho en cuenta su manera de actuar
para obtener efectos psicologicos seguros en sus vlctimas:
Aqui, Elena, que sabla que una mujer hermosa tal
vez persuade con los ojos llorando que con la boca
hablando, en lugar de razones, acudio con una corriente de copiosas lagrimas tan bien entonada...
Advirtio que seria de mucho efecto pai-a el auditorio
acudir al ademan de los cabellos, y tirando de uno
de ellos que traia postizos toda la vida para hacer
mas al vivo semejantes pasos, parecio que los arrancaba a mano jos,79
Este caracter melodramatico que Elena da a sus estafas
produce buenos resultados:
Corrlan Elena y Mendez en hombros de la misma famas
porque entreambas vestidas en habito de beatas.,.
• Y dandose el nombre
la
una de hermana y la otra
de madre , . , Dabanle limosnas liberalisimas, recogiendo Elena y Mendez, por su parte otras muchas,
de no menor cantidad.
De este oficio lucrativo Elena regresa a la prostitu
cion cortesana, poniendo casa elegante y usando el marido
de pantalla social para mayor beneficio y prestigio:
Obli.gose Montufar, cuando se dio por esposo de
Elena, a llevar con mucha paciencia y cordura— como
marido de seso y, al fin, hombre de tanto asiento
en la cabeza— que ella recibiese visitas; pero con
un item: que hablan de redundar todas en gloria y
alabanza de cofres, ti’ayendo utilidad y provecho a
la bolas . ,
Es curioso notar que Elena empieza el oficio de prostituta alcahuetada por su madre y tei-mina por el mismo oficio
alcahuetado por su marido rufian.

La segunda protagonista apicarada de este grupo es
Teresica, la cual presenta tambien pocos oficios o empleos
durante su vida,

El primero es cronologicamente el de fre-

gona y ayudante de c o c i n a , ^ pasando rapidamente al de picarona embustera disfrazada de dama virtuosa y honesta,

Este

empleo lo ejecuta Tei-esica bajo la tutela y direccion de su
astutlsima celestina, dona Emerenciana .83
empleo,

Despues de este

la moza se dedica a la prostitucion, pero no hay

muchos infoi-mes de este oficio, existiendo solamente una
alusion narrativa de tono inconsecuente.8^

Otro oficio de

Teresica es el de ladrona disfrazada de dama principal, utilizando las criadas de colaboradoras y complices, las cuales
reciben beneficio de las burlas:
Volvieron a juntarse, y prometiendole todas secreto
hasta la muerte, amonestandola ella, no solo con
las palabras , . . sino con obras, dando a cada una
parte en lo conquistado, a cual una joya de las
mejores, y a cual una gala de las mas ricas.85
La ultima de este segundo grupo es Rufina, comenzando
su vida apicarada con la prostitucion al verse tan pobre de
viuda como antes de casada la primera v e z :
Ya tenemos a Rufina viuda y, lo peor de todo, pobre;
pues viendose asx, con su condicion traviesa, era
fuerza valerse de su buena cara para sustentarse,86
Se vuelve a notar el tono tan natural con el cual se
explica el motivo de la prostitucion, y en este caso, la de
Rufina.

Este oficio no dura mucho porque la moza de "buena

cara" halla la colaboracion y gula celestino-picaresca que
necesita para ejecutar burlas o estafass
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Dio cuenta Rufina a Garay como dejaban enterrado
el
dinero, pero mintiendole en la cantidad, no
confesandole haber mas que lo que se ha referido
haber en plata, y esto lo hizo con el fin de
ocultar del mayor partida, que estaba en oro.°7
Rufina es una ladrona de marca mayor, pues no solamente
roba al

indiano rico, sino al propio colaborador y guia pi-

caresco

llamado Garay,

Otra estafa monetaria de Rufina es

la del alquimismo, en la cual aparenta saber esta ciencia y
seduce con su belleza extraordinaria a su victima.

A pesar

de que Rufina no desempena por s£ sola el alquimismo, Garay
le ensena lo necesario para quedar bien delante de sus
clientes.88

En general, Rufina prueba sufrir una carencia

en la diversidad de oficios y empleos apicarados, que en
parte se debe a una carencia tambien de astucia y de ingeniosidad.
Poca diversidad:
El tercer grupo de protagonistas consta de siete mu
jeres apicaradas que prueban tener un minimo de oficios y
empleos celestino-picarescos con los cuales se ganan la vida.
Cristina es una especie de criada o dama de compania que no
recibe un provecho monetario por su empeno sino un salarlo
intrfnseco: paseos en coche,

Este pago que recibe Cristina

satisface su bizarra obsesion por el coche,^9

Otro oficio

que desempena Cristina es el de limosnera, oficio que la
ayuda a mantener su tren de vida y sobre todo el coche, centro de sus preocupaciones:

6^
Hizo fertil cosecha, y con lo procedido de la liberal
piedad de los buenos le renovo las ruedas, remendole
en los estrivos, y alegro el mortal y finado color
del encerado.90
La alcahueterla es -un oficio lucrativo y Cristina lo
ejerce en su coche, sirviendo este vehiculo no solamente de
modo de transporte sino tambien de casa de citas donde los
clientes alcahueteros son satisfechos a plenitud.91

El

unico oficio que desempena Teodora es la prostitucion, brindandole buen provecho durante la adolescencia pero resultando en desasti-e tras desastre ahora en la plenitud de la
juventud.92

Este oficio no le proporciona a Teodora los

beneficios que desea por falta de tacto y astucia, pues
todos los amantes se burlan de la moza y la semi-picara no
puede remediarlo.93

En cambio Flora, otra heroina de este

grupo, logra sacarle gran provecho a la prostitucion adolescente y post-adolescente, proporeionandole una estabilidad
economica duradera hasta que logra casarse con un riqulsimo
i ndiano^^

No todas ejercen la prostitucion, pues el unico

oficio que desempenan las cuatro "harpias": Feliciana,
Luisa, Constanza y Dorotea es la estafa monetaria de gran
calibre.

Estas se disfrazan de damas pi-incipales y se pa-

sean en coche lujoso que heredan de un amante de Luisa para
atraer a la victima.95
No obstante la carencia de una multitud de oficios en
algunas de las doce protagonistas apicaradas de este estudio,
un empleo que casi nunca falta es la prostitucion bajo una
forma u otra.

Sin embargo, no se puede tomar este hecho por
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conclusivo y general y presumir que la plcara es una prostituta simplemente, pues muchas de las doce protagonistas en
cuestion se dedican a empleos, aunque apicarados, que no
pertenecen a la vida lupanaria.

Por ejemplo, la peluquerla,

el teatro y el servicio domestico de Teresa de Manzanares;
la medicina o curanderla de la traviesa Justina; la embusterla refinada de Elena, Teresica y Rufina; y sobre todo
otros oficios menores que aparecen en el resto de las prota
gonistas de este estudio, forman parte de esta complejidad
en la actividad de la plcara literaria,
El estado economico de la plcara adulta:
Estas mujeres apicaradas que logran siempre permanecer
en plena juventud o madurez hasta el final de la obra literai’ia, logran tambien acumular cierta riqueza monetaria.
Este estado economico de la protagonista apicarada se divide
en tres categorlas que van de acuerdo con el grado de ri
queza que prueba tener cada una.
sta de ocho mujeress

La primera categorla con-

Teresa de Manzanares, Elena, Flora,

Teresica, Feliciana, Luisa, Constanza y Dorotea.

Estas

mujeres se pueden considerar ricas al final de la obra
literaria.
Las plcaras ricas s
La ya notable, Teresa de Manzanares, adquiere una ri
queza economica por medio de varios recursos apicarados o
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semi-apicarados.
interes.

Uno de estos recursos es el matrimonio por

Esta moza se casa tres veces y cada vez que con-

trae matrimonio lo ejecuta con cierto interes ajeno al amor
conyugal.

El primer marido le proporciona bastante bienes-

tar economico y sobre todo la independiza economicamente de
la tutela de las ancianas maestras de labor.9^

La misma

Teresa confiesa la causa por la cual contrae matrimonio, que
es completamente por interes e intenta excusar su comportamiento acusandolo de normal:
No fui yo la primera que delinquio en esto, que
muchas lo ban hecho, y es virtud antes que delito,
pues cada uno esta obligado a valer mas.97
Es evidente aqui el interes por el mejoramiento personal de
Teresa de Manzanares.
Despues de la muerte del primer marido, el cual no vive
mucho a causa de una incomodidad que le ocasiona una tremenda diablura de la infiel Teresa, la viuda hace balance del
provecho que recibe como resultado de este matrimonio y pre
para la partida lo antes posible:
Yo puse mis cosas en razon; entregue mis vestidos
para que se vendiesen; recogl mi dinero, y con
dos cofres de ropa blanca y cosas necesarias y
un escritprillo de Alemania, previne aquel dia la
partida.98
Al parecer, el segundo matrimonio de Teresa, depende en
parte al estimulo que ocasiona la presencia de Sarabia,
primer amante que tuvo Teresa en la adolescencia:
con la continuacion de visitarme Sarabia tan galan
y verle yo representar, se me abrieron las antiguas
heridas del pasado amor, y paro todo en matrimonio,
pei'suadiendome el a que nos casasemos, que con mi

6?
buena voz ganarla muy buen partido en la compatxia,
que junto con el suyo sex’ia suficlente para pasax'lo
bien los dos,99
No es solamente el recuerdo de un viejo amor, pues
Tex'esa tambien siente una atx'accion teatx'al que la fascina
y un evidente entusiasmo pox’ la colaboracion de Sax'abia, la
cual va a px'oducix' "muy buen pax’tido" o ganancia pax’a Tex’esa
de Manzanares,

Pex'o es tal vez el gusto por el tablado y

la notox'iedad pex’Sonal lo que estimula mas que todo la deci
sion de Tex'esa s
Tanto me dijo que me detei’mine a seguix* aquella
px'ofesion, a que yo siempx'e fui muy inclinada
desde nina, de suex'te que todas las veces que vela
comedia invidiabe notablemente a aquellas mujei’es
de ella y a la galas (sic) que tx'aian.^^O
Este segundo matx'imonio no px'oduce buenos x'esultados
economicos pax'a Tex’esa de Manzanax'es, a no sex’ que se tome
en cuenta al amante x'ico que la ya famosa comediants tiene
dux’ante este pex'iodo matx’imonial y teatx’al a la vez.

Si es

asl, este pex’iodo del segundo matx'imonio de Tex'esa es de
gx'an beneficio pax’a la comediante *

"Quede viuda aunque bien

puesta".101
El tex’cex* matx’imonio de Tex’esa px'oduce buen px'ovecho.
A pesai* de la expulsion que sufx'e de pax'te del max'ido de la
cunada pox* su mala conducta dux’ante la vida de su difunto
max’ido y consecuente desmascax'amiento:
. . . me fui en casa de una beata, muy gx'ande amiga
mxa, con la cual busque casa en Sevilla pox* un
m e s , pasando a ella todos mis muebles, que no eran
pocos, y asimismo mi dinex’o, que eso ex*a lo que me
consolaba en mis trabajos,102
Notese que la ganancia es lo unico que le queda a
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Teresa despues de cada matrimonio y no siente ningun sufrimiento sentimental.

El dinero y los bienes materiales ale-

gran el esplritu travieso de esta picarona, que tiene muchos pretendientes amorosos de los cuales se burla y victimiza de una manera o de otra.

Pero entre estos pretendien

tes tiene solamente tres amantes verdaderos y solamente uno,
un rico caballero en Granada, le proporciona un gran bene
ficio a la astuta moza:
. , .uno de ellos, caballero m o z o , rico y lucido,
dio en festejarme y comenzar a hacerme regalos de
dulces y de meriendas, y acudla las noches a mi
posasa . . . Queriame bien, y no reparaba en gastar
cuanto le pedla, aunque fuesen impertinencias , , .
de suerte que el era el obligado a a d o m a r todas
mis transformaciones (teatrales) a costa de su moneda, que gastaba conmigo sin duelo.103
Pero son las estafas y burlas monetarias las que le
proporcionan a esta heroina la major ganancia.

Durante su

pre-adolescencia Teresa ejecuta ya una estafa que le comporta un gran interes.

A Teodora, la hija de una de las

amas, Teresa le roba gran parte de los regalos que los
galanes enamorados le mandan a la tonta Teodora por mediacion de la astuta y precoz alcahueta.3-0^

Ya entrada en la

adolescencia y un poco mas experimentada, Teresa ejecuta
estafas mas complicadas.

Engana miserablemente a un galan

imberbe; esta estafa le proporciona una buena ganancia en
piedras preciosas y dinero.105

En Malaga, la moza se pre-

senta disfrazada de morisca para pasar por hija de un rico
capitan, logrando poca ganancia por aparecer repentinamente
la verdadera hija perdida .106
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Y finalmente, la adulta Teresa ejecuta su gz-an burla
amorosa contra los dos caballeros de Toledo, resultando en
gran provecho para la plcara y para su criada-complice, la
joven y hermosa Emerenciana.l-O?

Una vez mas Teresa prueba

su stuil astucia, acompanada ahora de mas experiencia y
maestrla, al ejecutar clerta clase de burlas que parecen ser
la actividad por excelencia de la plcara:

ella atrae a dos

caballeros de Toledo a su casa con la promesa de concederles
sus favores, les saca todo lo que ella quiere y se deshace
de ellos sin entregarse.16®

De todas estas actividades la

plcara recibe un gran beneficio monetario y de bienes materiales, que la saca de la pobreza infantil para colocarla
en un nivel de vida rico y elegante,

Este fin lo justifica

todo.
La segunda heroina apicarada que se enriquece por medio
de la picardla es Elena; todas las estafas y burlas monetarias que ejecuta le producen buenos resultados.

La pri-

mera estafa la ejecuta contra don Rodrigo de Villafane,
conde de Fuensalida, un enfermo postrado en cama.

La bien

vestida Elena usa una gran pompa amanerada que acompanada
de su belleza y donaire seducen al viejo rapidamente sacandole dos mil ducados en oro.109
Estas estafas monetarias que claramente implican una
profunda falta de respeto por la sociedad en general, impli
can tambien una falta de respeto casi instintiva por la
institucion religiosa.

Asl, Elena y sus complices Montufar
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y la vieja Mendez, hacen todos el papel de religiosos beatos
y limosneros que piden la caridad para ayudar a los pobres
encarcelados,

No son ciertamente los encarcelados los que

van a gozar de este dinero, sino la picara y sus amigos
porque:
Hurtaban la tercia parte del dinero que les daban
para limosnas, que era infinita suma, y guardabanlo
todo en o r o . H O
Solamente hay un matrimonio en la vida de Elena, el
cual se contrae en esa epoca mas para tener una ayuda y un
complice que por verdadero amor o i n t e r e s . m

Elena no re-

cibe ningun beneficio monetario casandose con Montufar, pues
ya es rica antes del matrimonio.

Montufar es mas un rufian

que apoya la actividad lupanaria de Elena que un marido
desinteresado.
La prostitucion tambien no es ajena a la vida de Flora,
una de las otras plcaras consideradas en este estudio.

Hay

en la actividad de este personage una carencia evidente de
burlas y estafas apicaradas.

Es realmente un solo golpe de

fortuna, el matrimonio con un indiano enriquecido, lo que le
proporciona a esta heroina una gran riqueza y una buena
estabilidad economica.
Teresica tambien contrae matrimonio solamente una vez
y es de Interes y de gran fortuna.

Resulta todo una recom-

pensa por la gran astucia con la cual actua la m o z a . H 3
Esta hermosa picarona no tiene ningun amante conocido, a no
ser que se tomen en cuenta las victimas de sus dos burlas
amorosas? una contra un "viejo verde" y capitaneada por su
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astuta alcahueta, dona Emerenciana; y otra, contra Fadrique
y don G a r c i a . E s t o s

dos jovenes salen burladosi

uno por

ser vanidoso y gran hablador de las "virtudes" de las mujeres, el otro por ser sospechoso y mal p ensado.H5
En un caso y en el otro, el exito de las burlas de
Teresica depende de su habilidad de saber explotar a su
favor las debilidades de la humanidad con la que ella entra
en contacto.

Es esta capacidad la que la lleva finalmente

a un gran bienestar economico, gracias al matrimonio de interes que contrae con el hi jo de un mercader.H^
Feliciana, vena, de las "harpias", no contrae matrimonio
ni tiene amantes, pero en cambio comete una gran estafa
monetaria que le produce -una ganancia de dos mil escudos en
oro y muchos vestidos.117

Este provecho es suficiente para

sacarla de la pobreza y colocarla entre la gente rica,

Lo

mismo puede decirse de Luisa, la hermana de Feliciana.

Ella

tambien comete una gran estafa de la cual obtiene un beneficio consiberablei

mil reales y muchas joyas.118

La tercera de Das "harpias", Constanza, no contrae ma
trimonio de interes ni tiene amantes, pero comete una estafa
que rinde gran resultado:

mil quinientos escudos en oro.119

Su hermana Dorotea, menos astuta pero mas avarienta, logra
sacarle a su unica estafa dos mil quinientos

e s c u d o s . 120

Constanza ni Dorotea desempenan otro empleo ni tienen otra
entrada monetaria que las grandes estafas que cometen cada
una, pero que son mas que suficientes para sacarlas de la

Ni
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pobreza y colocarlas en un elevado bienestar economico.
Las picaras menos ricas s
La segunda categoria del estado economico consta de
una sola protagonista apicarada, la cual logra conquistar
un bienestar economico raucho mas limitado que las ocho
anteriores.

Se trata de Rufina, que contrae dos matrimonios

de interes durante su vida apicarada,

Lorenzo de Sarabia

es su primer marido, que al morir de repente le deja una
buena herencia monetaria, la cual pierde Rufina por falta
de astucia.
El segundo matrimonio de Rufina que es mas bien estimulado al principio por un amor de gusto cortesano y elegan
te que picaresco, se vuelve despues lucrativo al caerse las
mascaras s
A este mozo le parecio bien Rufina, y mucho mas que
fuese noble, y trato de enamorarla muy de veras y merecerla por esposa, Lo mismo pensaba hacer ella; asi,
correspondiendose como finos amantes, Rufina se
descuido y don Jaime se hallo favorecido della del
todo . . . agradole al mozo que Rufina fuese igual
suya, y asi, siendo mas conforme la union, trataron de
casarse y dejar a Toledo por Madrid . . .121
Este matrimonio produce una gran colaboracion picaresca
que en si resulta en provecho para los dos.

Rufina no tiene

ningun amante que le i-egale joyas ni dinero, sino que mas
bien sucede lo contrario.-'-^

sin embargo, Rufina logra

adquirir bastante ganancia de las estafas que comete.

Una

es contra un indiano adinerado y dueno de una gran fortuna,
logrando esta picarona aposesionarse de ocho mil escudos en
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doblones,123

Otra es contra un genoves rico y codicloso

que cree en la posibilidad de producii’ en el laboratorio
oro artificial.

Esta estafa de la "piedra filosofal"

produce mil escudos en oro ademas de las joyas y dineros
que Garay, el complice y guia picaresco, roba al codicioso
1 ph
Octavio.
La tercera estafa monetaria de Rufina es dirigida conti'a un ladron llamado Crispin, el cual vive en
una cueva disfrazado de ermitano.

Este ladron escoride un

gran tesoro robado por sus complices.

La seductora Rufina

logra darle xinos polvos en el vino robandole de esta manera
■una gran cantidad de dineros
buscola (sic) de nuevo, mas hallando las areas abiertas
y vacias de la moneda que guardaban, conocio que se
la habia llevado y que ella era causa de su fuga,-*-2^
La ultima estafa de Rufina es de menor proporcion y
la moza permanece en el fondo de la escena picaresca sin
participar en la accion directamente.

La recien casada

cede las riendas de la picardia a su joven marido, don
Jaime.126
Rufina desempena solamente un oficio ademas del de
ladrona estafante, del cual recibe una ganancia o entrada
economica mucho menor.

Este oficio es la prostitucion y

es extremadamente limitada en la vida de Rufina.12''7 No
obstante esta carencia de muchos oficios apicarados, Rufina
logra acumular una cantidad respetable de dinero, el cual
le produce bastante bienestar economico al final de la
obra literariat
Jaime, dando cuenta de ello a su esposa, le aeonsejo

7^
que dejasen a Madrid, pues tenian dinero con que poder
pasar en otra parte tomando algun trato . . , dejando
a Madrid se fueron a Aragon, donde su metropoli, la
insigne ciudad de Zaragoza, tomaron casa y en ella
pusieron tienda de mercaderias de seda, ocupandose
algun tiempo de esto,12°
Las picaras pobres:
La tercera categoria del estado economico consta de
tres mujeres que prueban tener cierta estrechez economica
o pobreza.

Justina es la primera de esta categoria; ella

no contrae ningun matrimonio de interes en toda la obra,
ni tiene ningun amante que le regale dinero ni joyas como
hemos visto en casos anteriores.

Sin embargo, la traviesa

Justina comete infinidades de burlas y estafas monetarias,
que aunque menores, producen alguna ganancla y provecho.
En una de las mas lucrativas, Justina logra cambiar un
objeto de plata suyo por otro de oro y de mas valor:
En resolucion, haciendo avanzo de la burla, yo saque
horro, el Cristo de oro enteramente, pues me quede
con el agnus de oro y los dieciseis reales que habxa
dadole en trueco.
Item, vendi mi agnus de plata y mi
bolsillo muy honradamente, sin miedo de que mi burla
sea conocida ni descubierta, ni probada . . ,t29
Como se puede apreciar claramente, esta estafa que
ejecuta Justina es de muy limitada ganancia si se compara
con las que cometen las otras heroinas apicaradas mencionadas anteriormente, las cuales logran enriquecerse con la
picardia en poco tiempo.

Otra estafa de Justina y tambien

de muy limitada portada relativamente, es el robo de una
borricaj^-^® otra es el engano de la lana, humedeciendola
para que pese mas, 131
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Los oficios que desempena esta traviesa moza tambien
comportan poca ganancia:

el de moza de meson durante la

vida de los padres no le proporciona ninguna ganancia, a
no ser que se incluya el dinerillo que hereda por la muerte
de estos:
Del dinero que habia en casa no osamos gastar nada
en cosa de iglesia . , . Despues, cuando quisimos
con ellos hacer por su alma algun bien, ya nuestros
hermanos nos hablan hecho tanto mal, que no hubo lu-

gar.132

Durante el oficio de prostituta Justina no habla de
dinero;

133

y el oficio de criada-buscona logra producirle

un provecho solamente cuando Justina desempena un papel
ajeno al de criada, el de medica y enfermera.1 ^

Todos

los oficios y empleos son de poquisima ganancia.
La otra protagonista que no enx'iquece con la picardia
es Cristina, pues no contrae ningun matrimonio de interes:^35
se casa pero el marido no le proporciona el bienestar que
esta dama desea y no tiene amantes que le regalen joyas ni
dinero.

Tampoco comete estafas apicaradas de gran provecho,

a no ser que se incluya aqul el bizarro oficio de limosnera
ambulante en coche:
A semejante ocupacion y exex-cicio devio el tltulo
digno de "el coche mendigon", que no basto a tux'bax*
su osadlsimo desenfado pai’a acometex* muchas vezes esta
empx-essa; hasta que ya conocida del pueblo esta accion
mas pox* estafa insolente que pox1 necesidad calificada,
la x*espondiex'on con el despx-ecio donde antes con apacible y genex’oso animo la admitxan. 13°
Otx'a entx-ada monetax’ia de Cx'istina es el caudalejo que
hex-eda de los padx’e s , pex*o este dinex'o se agota x*apidamente
y la moza empieza a pedix* limosna pax-a mantenex* su limitado
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tren de vida.
Teodora es la -ultima de este grupo de heroinas que
se encuentran en una estrechez economica al final de la
obra, pues no logra contraei- matrimonio de ninguna Indole,
ni tiene amantes que le regalen, sino todo lo contrario;
los amantes de Teodora se burlan de ella constantemente,
y es por eso que la llaman "la dama del perro muerto".-*-37
Las burlas que aparecen en esta obra son ejecutadas contra
la herolna es vez de ser lo opuesto.

El unico oficio que

demuestra tener es el de prostituta durante su adolescencia,
del cual extrae suficiente provecho para vestirse y calzarse
decentemente.^^^

Al final de la obra su situacion economica

es lamentable.
El caso de Teodora es verdaderamente una inversion
picaresca que porta a la humillacion y desolacion de la
heroina tonta.

Ya hemos sugerido el termino de semi-plcara

para este personaje.
prueba aclarante:

El final de la novela nos ofrece una

"la aperreada Teodora, que llorando sin

esperar a su galan, aborrecida y desesperada se embarco
en las galeras.119
Aqui la protagonista no ha evolucionado, ni cambiado
su estado como las otras picaras.

De lo contrario, nos

quedamos con el misrao retrato, algo patetico, de este per
sona je, que vlctima de su realidad deprimente no llega a
superaria y sigue siendo Teodora la tonta, sea en Espana
o sea en Italia.

Es bastante interesante notar que el autor
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niega a este tipo de personage, que se introduce paradojicamente en el genex'o picaresco por ser anti-picara, toda
posibilidad de realizarse a pesar de la disponibilidad que
ella tiene al mal.

Por lo tanto, el personaje de Teodora

nos permite concluir que sin una superioridad intelectual,
una enex'gia remarcable y una gran fuerza de voluntad, la
picara no puede existir.

Este personage se inserta asi

en la gran tradicion de los hex'oes romanescos.
El estado economico de la picara adulta es de gran
riqueza en la mayoria de los casos como se ha comprobado.
Este bienestar lo adquiere la picara por medio de los matrimonios de interes, los amantes liberales, las estafas y
burlas monetarias y el provecho que extx'ae de sus oficios
y empleos dux-ante la vida.

No todas las picax'as usan

exactamente el mismo sistema pax’a logx’ax* un mejox-amiento
economico y social, pex'o las mas victox-iosas en conquistax'
este px’oposito esencial, emplean estas cuatx'o vias.
Hay ocho picax’as que logx'an adquix’ix* una x’iqueza econo
mica elevada y hay oti-a que no la pasa mal al final de la
obx'a.

Pox’ lo tanto, el x*esto de estas px’otagonistas, que

son Justina, Cx'istina y Teodox’a, pex’manecen en la estx'echez
economica o pobx’eza.

El caso de Justina es unico pox'que

desde el px’incipio la tx'aviesa moza declax'a que su intex'es
picax'esco no es la ganancia de bienes matex'iales sino la
conquista y satisfaccion de los placex’es y gustos humanos.1^0
Una especie de hedonismo tx’avieso y adolescente.

Las otx'as
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dos, Cristina y Teodora, no logran el proposito femeninopicaresco de la ganancia material con exito por carecer de
recursos necesarios.
Conclusiones al Medio Ambientes
Generalmente, la picara literaria recibe una influencia
ambiental dui'ante sti infancia y adolescencia que depende
directamente de los padres o de los tutores.

Esta influen

cia es de caracter variable y complejo pero frecuentemente
hampesco exceptuando Luisa y Feliciana con seguridad.,
El estado economico de los antepasados de la picara
prueba ser casi siempre pobre o de mucha esti’echez economica,
pero sin llegar a la pobreza hambrienta.

La picara litera

ria recibe, durante su infancia y adolescencia, un entrenamiento basico que la educa en materia celestino-picaresca
y la prepara para la vida.
Esta influencia de base social, economica y educacional,
que la herolna infante recibe directamente de los.padres o
de los tutores o gulas celestino-picarescos, la lanzan hacia
un modo de vivir apicarado, reflejandose claramente en los
oficios y empleos los cuales producen un bienestar economico
que eleva a la picara socialmente y la asocia a una clase
elevada de cortesanos, exti'an jeros e indianos adinerados
que andan en busca de placeres sensuales.
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CAPITULO

III

LA MORALIDAD DE LA PICARA
La cuestion moral en la novela femenino-picaresca nimca
aparece en simples terminos filosoficos ni en discusiones
teoricas,

Este genero novellstico es una expresion lite-

raria esencialmente de accion que raramente permite una intervencion directa del autor con fines moralizantes,1 entonces nos es posible establecer ciertos criterios morales de
la picara siguiendo la actitud del personaje cuando esta en
confrontacion directa con las necesidades y contingencias
que la vida le ofrece.
El proposito constante de la picara es de utilizar sus
dotes flsicos e intelectuales para defenderse contra las adversidades de la vida, logrando casi constantemente un pro
vecho de caracter atrevido que probablemente no hubiera logrado por medios estrictamente legales,

Esta concepcion

moral que justifica toda accion por ser defensiva u obligatoria para el mejoramiento personal, nos hace pensar en una
actitud maquiavelica al concebir que "il fine giustifica i
mezzi";2 pero con esta diferencia que en El Principe el fin
ultimo es el buen g o b i e m o de un pueblo y un estado, mientras que en la picaresca femenina es una necesidad para que
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la heroina literaria pueda sobrevivir a la situacion mise
rable y absurda de la vida para salir victoriosa a pesar de
todos los obstaculos.

En una palabra, el fin ultimo de la

picara es el buen gobierno individual.

Es seguramente esta

una comcepcion paradojica si la conclusion ultima es que
para poder vivir sin sufrir mucho, para defenderse contra
la crueldad de la condicion humana y para aliviar esta desgracia perenne del individuo, no puede intervenir la cues
tion moral y si interviene debe servir de ayuda a esta defensa vital.

Las acciones tradicionalmente consideradas

malas o inmorales, encuentran su justificacion en esta defensa vital de la picara.

Esta actitud defensiva de la

heroina es casi siempre instintiva y no es el producto de
una larga reflexion racional sino de una simple expresion
literaria, de las tantas que pudieran existir, reflejando
las reglas crueles y absurdas que gobiernan el universo: el
mas fuerte sobrevive y el mas debil perece.
Sin embargo, por mas instintiva que sea esta actitud
de la picara, implica cierta "prise de conscience" de lo
absurdo de la condicion humana de parte del personaje o del
autor que recuerda en cierto modo la posicion existencialista de Albert C a m u s . 3

Pues bien, la picara que desde su in

fancia se encuentra en situaciones tragicas, sin ninguna
razbn propia, no se conforma con su suerte y lucha arduamente para mejorar su fortuna.

La victoria que este personaje

consigue, y por victoria se sobreentiende el obtener lo que
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la heroina deseaba desde su Infancia, no resulta ser una
glorificaci5n del mal per s e . ni tampoco una moralizacion
al mostrar los vicios y horrores de la vida, sino un simple
reconocimiento de la dignidad y del valor humanos,

Este re-

conocimiento se refleja en las descripciones de los esfuerzos astutos e ingenioslsimos de la picara literaria y que
al mismo tiempo resulta ser una revelacion de lo absurdo de
la vida.
En la heroina picaresca se encuentran tres tendencias
dominantes con respecto a la moral:

una propensidad al en-

gano y a la maldad, un fuerte sentido de la libertad y un
sentimiento amoroso de diferentes gradaciones y matices.
Propensidad al engano y a la maldad
Esta primera tendencia muestra cinco caracterlsticas
peculiares:

la falsedad, la venganza, la crueldad, la co-

dicia y la ambicion social, las cuales son predominantes en
casi todas las herolnas apicaradas de este estudio.
La falsedad:
Esta caracterlstica aparece en diez de las doce protagonistas de este estudio, siendo muy predominante en seis y
mucho menos en cuatro, lo cual separa las doce herolnas en
tres grupos correspondientes:

el primero de mucha falsedad,

el segundo de poca y el tercero de ninguna.
manifiesta en cuatro aspectos determinantes:

La falsedad se
la mentira, la

infidelidad, la ingratitud y la traicidn.

La mentira apa-

rece exuberantemente en boca de casi todas las herolnas apicaradas de este estudio, pero en especial en Teresa de
Manzanares, la cual esconde con buen exito su verdadera
identidad disfrazandose de mora africanas
Yo me vesti una almalafa de varios colores , . ,
y encima de ella un alquicel bianco; calceme al
modo de Argel, . , . compuse de ajorcas de oro mis
manos y con un hilo de perlas la garganta; el cabello lleve suelto . . . buenas arracadas de per
las en las orejas y, despues de la compostura me
cubri el rostro con un volante de plata.^
Teresa no solamente exhibe falsedad al vestirse de
argelina, sino tambien al adquirir el manierismo, cultura y
habla propios de esta region del Africa.

Es una verdadera

maestra de la mentira enganosai
En todo lo que dux-o el camino de alii a Malaga me
fue instruyendo en cuanto habia de decir de Argel
y en algunos vocablos de la aljama, que yo no sabia
aunque me habia ensenado de ella mucho desde que
emprendi esta quimera.5
En otro instante Teresa de Manzanares falsifica su
identidad genealogica para conquistar al primer maridos
— Senor Lupercio de Saldana, (que asi ex-a su nombre),
yo no tengo de negar a vuesa merced quien sea mi
padre; era 1111 caballero de Burgos que se llamaba
don Lope de Manzanedo, y madre, Catalina de Morrazos.
Hubola doncella y naci de este desman; casola con
un frances, y siempi’e pase plaza de hija de este,
pox-que mi madx'e mux'io luego, teniendo intento de
llevax'me a su pati-ia, que ex*a viudo, y alia metex'me
monja en un convento.6
La unica vex-dad en toda esta histox’ia genealogica de
Tex-esa de Manzanax-es es el hecho que su madx-e se llamaba
X’ealmente Catalina.

En otx'o instante miente descax’adamente
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y de tal modo que contradice su misma manera de ser al prometerles a los caballeros de Toledo una futura recompensa
hipotetica, pero que en realidad no hubiera nunca concedido
bajo ninguna condicion voluntaria:
Ya vuesas mercedes estan vengados de mi; pero no me
podran negar que valiera mas tener en mi poder lo
que me ban llevado, que no en el de un picaro y una
esclava, que tiempo viniera en que vuesas mercedes
hallaran recompensa en mi.?
En otras dos ocasiones Teresa de Manzanares finge teatralmente para encubrir errores cometidos, demostrando un
alto gx'ado de falsedad espontanea y acusando al mismo tiempo
una intencion bien calculada.^

Pero la mentira magistral

llega cuando esta picarona tan expex-ta del tablado, lucha
con todas sus fuerzas fisicas e intelectuales por permanecer
bajo la falsa identidad que se ha creado de dama principal:
— Hidalgo, ^conoceme por dicha, que me habia con
tanta llaneza, o parez:come a oti-a persona conocida
suya? . . .
— Descomedido y vil hombre, vos no sabels con quien
os burlais. Yo pasaba por el engano que habeis
tenido pensando ser yo otra; mas ya que os afirmais
en ello con tanta llaneza que llega a ser atrevimiento,
quiero que entendais que me llamo Tex’esa de Mendoza,
viuda de don Alvax’o Osox-io.9
La px'oxima px'otagonista que exhibe gx*an falsedad en su
compox-tamiento y especialmente en su apax'iencia extei'iox', es
Tex’esica, moza apicax'ada que x'ecibe su adoctx’inamiento bajo
la tutela de una guia celestino-picax'esca:
Px-ofesaban las dos senox'as notable X'ecogimiento, y
tanto, que no sallan de casa, sino las fiestas a
misa, nunca hacian ventana de asiento, aunque de
cuando en cuando, de paso, sacaba algo de la cabeza
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Teresica (que as! decia la nina llamarse), para que
de esta suerte se viese lo mucho bueno que se sepultaba aquel humilde rincon.l°
Teresica y su alcahueta, dona Emerenciana, hacen el
papel de honraaas y virtuosas tan a la perfeccion que la
falsificacion nunca llega a descubrirse, no obstante el escandalo publico que ocasiona la estafa contra el viejo verde:
Eorque los testigos que estaban presentes, eran todos
apasionados y les iba su interes en su destricion;
ademas de que las ayudaba mucho la buena calificada
opinion que en el barrio tenian de mujeres virtuosas
y cristianas, que era con tanto extremo que muchas
de las vecinas que se hablan juntado decian a voces
que se pondrian en un fuego, antes que creer que la
nina no fuese de su condicion la mas honesta y honradita de la c o r t e . H
Al independizarse Teresica de la tutela de dona Emeren
ciana, su adquirida y bien aprendida falsedad se exhibe
facilmente cuando ejecuta una burla doble de gran sat isfaccion y lucimiento.

Notese como la taimada moza finge una

ingenuidad socarrona ante las acusaciones del amante ultrajado:
— Ay, senores, senores m los/.Como es esto? £Hombre
en mi casa esta manana, y de semejantes senas? Como
creo en Dios que debe de ser alguna liviandad de la
gente que tengo en mi servicio, que aunque poi* lo que
a mi me toca proeuro elegir siempre criadas virtuosas,
al fin, no hay que fiar de las mas buenas, y muchas
veces perdemos nosotras por e l l a s . ^ 2
Elena, otra falseadora de gran reputacion, se atreve
a disturbar la quietud de un enfermo en cama para robarle
una cantidad de dinero bajo falsa pretension.

Esta experta

farsante finge ser una gran dama deshonrada por el compoz-tamiento deshonorable de su pretendiente amoroso, el cual se
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casa con otra despues de haberle prometido eterno amor y
fidelidad s
Aqul, Elena, que sabia que una mujer hermosa tal
vez persuade mas con los ojos llorando que con la
boca hablando, en lugar de razones, acudio con
una corriente de coplosas lagrimas.13
Ya durante su infancia y precoz adolescencia, Elena
tiene la oportunidad de exhibir adecuadamente su inclinacion
por el engano, demostrando una falsedad estudiada y bien
premeditada.

En este caso Elena finge ser virgen tres veces

con la ayuda de su madre alcahueta.
La traviesa Justina es otra mentirosa de gran talento
y exito, empleando gestos y muecas infantiles para fingir y
convencer con mas facilidad a los escolares astutos:
Como el estudiante me vio tan humilde y vergonzosa
y que de solo alabarme de hermosa me ponla colorada,
iba quebrantando olas y haciendo slncopas; en fin,
poco a poco se iba enfrenando, y hablaba con menos
orgullo . . . Entre baja, encobadera, maganta y
devotica, que parecla obejita de Dios. Entonces
eche de ver lo que sabemos disimular las mujeres...
Yo, no con pocos ademanes de vergtienza, soltandole
y tornandole a tomar, le mire y remire a mi sabor...
Yo cuitandome toda, sonrojada e inquieta, andando
el medio caracol y orejeando con las dos manos, le
dijes— iAy, senor, que no quiero!
iTomelo alia.'
iDesdichada de ml.' . . .^5
Justina prueba su falsedad por otra via tan eficaz como
el fingimiento anterior, pues crea instantaneamente una historieta conveniente que la saca de apuros, mintiendo con tal
entusiasmo y veracidad que logra su proposito rapidamente y
sin ningun contratiempo j
El con esto detuvose, y aun creo, si fuera mujer,
se le rayara la leche, segun tomo el espanto, a la
que el despues me confeso . . . Triste de m l , si
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no supiera conjurar fantasmas de entre once y mona...
— Senor Araujo— dije— , sepa que despues que se
acosto han venido un monton de huespedes, y yo por
lastima que he tenido a esta pobre mesonera, y porque no pierda la ganancia, les he hecho las camas,
acomodandoselos a todos. Ahl junto a su cama esta
uno, y dice que es muy pariente mxo y me da muy
buenas senas de que conocio a ml padre y m a d r e . , , 1 6
El pretendiente amoroso abandona instantaneamente su
pretension y regresa espantado a su cama con buenas intenciones de dormir sin disturbar a ninguno de sus tantos vecinos n o c t u m o s que en realidad no existen.

Al igual que

esta mentira, hay por toda la obra muchisimas otras que
acreditan a la traviesa pero astuta moza, el titulo de gran
farsante
En cambio, la falsedad de Rufina, a pesar de basarse
tambien en una labia astuta, presenta otros matices que son
ya prevalentes en las heroinas de las ultimas obras apicai-adas del siglo XVII,

Esta labia astuta es mas refinada al

perder el tono popular y al adauirir uno cortesano bastante
evidente.

Notese como habia Rufina ya; el fingimiento y la

mentira espontanea de Justina, Elena y aun Teresa de Manza
nares , desaparece dando lugar a una falsedad bien estudiada
y amaneradai
Granada, ilustrlsima ciudad de nuestra Espaha, es
mi patria; mis padres, cuyos nombres callo por no
ser a proposito decirlos, son de los dos mas antiguos y nobles solaces que hay en las montanas de
Burgos; de su matrimonio. . . Con lo fingido de la
historla, la cual trala Rufina bien pensada, comenzo
a verter lagrimas, de manera que el buen Marquina
se lo creyo todo y la acompano en el llanto, efectos
todos del amor que en su pecho iba obrando; la
socarrona Rufina, entre los dobleces del lienzo que
enjugaba su fingidas lagrimas, daba lugar para que
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sus ojos pudiesen ver las acciones de Marquina, y
viendo cuanto se compadecia de su pena y lo bien
que habia creido su mentida relacion, se dio por
vencedora en la empresa que intentaba.l^
El llanto falso le sirve a la picara tambien de estratagema femenil para obtener lo que desea con mas facilidad.
Este elemento aparece por vez primera en Elena,19 reapareciendo esporadicamente en Teresa de M a n z anares ,20 y en
R u f i n a . 21

No obstante la falta de espontaneidad en la men

tira de parte de Rufina, esta picarona ejecuta estos artificios apicarados con buenos resultados como acabamos de
observar en la cita anterior y lo podemos aprecian todavia
en varios casos aislados.22

gin embargo, la mentira que

desempena Rufina con mas habilidad de experta, debido a su
gran belleza y atractivo fisico, es el de seductora amorosa
de viejos verdes adinerados:
Era hombre de mas de cuarenta anos, buen talle,
vestia honestamente, y habia como dos anos que era
viudo, y del matrimonio no le quedo ningun hi jo,
habiendo tenido tres . . . Rematado quedo el
enamorado Octavio oyendo la suave y regalada voz
de Rufina.23
Es un factor indispensable, para que la heroina apica
rada pueda alcanzar su proposito, que obtenga y mantenga una
buena reputacion moi-al ante la sociedad; y esto lo consigue
disfrazando su pasado libertino y frecuentemente lujui'ioso.
Pues bien, en el caso particular de Flora, la ultima hero
ina de este grupo, se nota claramente este afan de fingir
una gran virtuosidad para lograr contraer matrimonio con un
indiano adinerado:
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Aqui disimulando mi naturaleza y revenciendo mis
apetitos he vivido con honesto ejemplo, y para excusar por todos los medios que nadie de los que me
conocen pueda reconocerme, solo salgo los dias de
fiesta con la luz del aurora a oil’ la primera misa
echado el manto sobre los ojos, de modo que no aun
los sacerdotes del templo ven mas que un bulto,
cuyo recatado extremo admiran...2^
Causa tanta impresi5n este recogimiento forzado de la
impostora moza que se crea en poco tiempo una fama bien reconocida por todo el mundos
Apenas la sabe el nombre; sus paseos son de su casa
a la Iglesia, y para ella no hay mejor calle que
este aposento, donde ejercita virtudes y excusa
murmuraciones; algunas horas gasta en consultar
libros de devocion, y las otras en esta labor tan
limpia y tan curiosa, que en una parte se i'etrata
su honestidad y en otra su i n g e n i o . 2 5
Esta es la opinion de una de sus damas de compania, que se
une en corro a otra opinion, a la del propio futuro marido:
— Pues quiero que advirtais que el mismo rigor que
guarda mi prima en recibir visitas tiene en el
hacerlas, porque no sale sino de su casa a la ig
lesia, y esto de modo que nadie puede referir las
senas de su semblente; y afirman los vecinos que
es tanta la quietud de aquella casa, que piensan
que es inhabitable o que la habitan espiritus del
cielo.2°
Existen otros fingimientos de gran maestrla, pero la
actuacion socarrona de Flora al final de la obra literaria,
llega al colmo de la mentira femenina.

Flora engana inten-

cionalmente a todo el mundo con la verdad, puesto que nadie
le cree la verdad sobre su pasado humilde y libertino, considerando esta confesion de Floi'a pura estratagema para
evitar el matrimonio con el indiano.

Pero en realidad, la

astuta moza desea afanosamente este enlace matrimonial,27
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Flora resulta vencedora con la verdad que todos creen mentira.
La infldelidad es otro aspecto determinante del cual
se compone la falsedad de estas protaganistas,
Manzanares es la primera de este grupo.

Teresa de

Exhibe ya esta

caracterlstica durante su segunda infancia mientras sirve
de criada a las maestras de labor, sus tutoras, y de alcahueta a Teodora, hija de una de ellas.

La precoz Teresa se

deja acariciar por los tres amantes amorosos de Teodora,
manifestando una infldelidad multiple como vamos a notar
claramente en la cita que sigue:
Era yo acariciada de todos tres, deseando trabar conversacion y tener conocimiento conmigo. Unos dias
anduve muy severa con ellos, en las ocasiones que
salia fuera de casa por lo necesario para ella; mas
como era inclinada a la travesura. me parecio traer
embelesados a estos tres amantes.28
No solaroente la precoclsima alcahueta logra quitarle
definitivamente un pretendiente a la tonta Teodora, sino que
se aposesiona de una parte del regalo que recibe de uno de
los amantes,29
Teresa de Manzanares exhibe tambien una gran infidelidad conyugal durante los tres matrimonios que contrae, excusando siempi'e sus adulterios por llamarlos represalias
vengativas por la mala vida que lleva de casada con cada
marido

j

Supo el licenciado Sarabia mi desconsuelo y triste
vida, y escribiome Tin papel muy tierno condoliendose
de mi trabajo y ofreciendo su persona si era menester
para su remedio . , . Vime con Sarabia; llore mi
trabajo, y el consolandome en mi aflicion, procuro

97
no perder la ocas ion con la que nos dio el haPer
echado de la calle al viejo y tener tales guardas
a la puerta, que nos aseguraban que no le dejarlan
entrar. No pense hacer tal flaqueza; mas los celos
sin ocas ion pedidos y los recatos sin causa ejecutados, juntamente con la opres ion en que me vi, me
hizo determinarme a lo que sin nada de esto h i c i e r a . 3 0
Segun Teresa, su primer marido le da muy mala vida por
ser muy ruin con su dinero y sobre todo muy celoso tambien.
El segundo es todo lo conti-ario, pues Sarabia le da la oportunidad de ser infiel, lo cual disgusta a la atractiva moza
al principio, pero cambia de parecer despues por lo provechoso que resulta y no deja pasar el momento:
ocasion, y no la deje pasar."31

"...diome la

Y el tercero es aun mas ce

loso que el primero, dandole una vida enclaustrada que de
testa la moza del Manzanares con toda su almas
Las ventanas hablan de estar siempre cerradas; el
salir habla de ser siempre en el coche y corridas
las cortinas de el . . . amigo ninguno no le habla
de entrar en casa, ni visitarme, ni tampoco lo consentla aun a mis a m i g a s . 3 2
No obstante esta severidad del tercer marido, Teresa logra
serle infiel primero de palabra:

"por la orden del escudero

nos e s c r i b l a m o s ";33 y mas tarde de accion, lo cual ocasiona
indirectamente la ruptura final del tercer matrimonio.3^
Por otra parte, la traviesa Justina exhibe una infidelidad de fuertes tintes grotescos; tal infidelidad se funda en
el desamor de palabra y de accion hacia sus progenitores. Al
morir el padre, la madre y las hijas cierran el meson por
luto y por gozar un banquete que les ofrece el homicida.35
Pero mientras que la familla se divierte, el perro del meson
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vela al difunto padre s
Dejamos en guarda de mi senor padre un perrillo
que teniamos . . . el diablo del perrillo como
olio olla y c a m e , comenzo a ladrar por salir,
viendo que no le abriamos, fuese a qubjar a su
amo, que estaba tendido en el duro suelo.
Y como
vio que tampoco el se levantaba a abrir, la puerta,
pensando que era por falta de ser oido, determino
de declrselo al oido.
Y como le parecio que no
hacia caso de el ni de cuanto le decia, afrentose,
y en venganza le asio de una oreja; y viendo que
perseveraba en su obstinacion, sacola con raices
y todo, y transpantola en el estomago.3°
La picara se despreocupa del difunto padre, mientras que
ironicamente el perrillo hace los honores de familia al despedazar el cadaver que yace en tierra y mientras que el
resto de la familia esta despedazando un buen asado, quizas
de carnero, para hacer los honores al adinerado homicida.
Y al morir la madre de pura gula, de un atragantamiento de
longanizas:

"metio sin mascar mas de dos varas de longaniza,

I'epartida en cuadrillas, aunque mal ordenadas y peor mascadas,"37

Justina acusa un sentimiento hacia la madre que

refleja claramente un desamor tan alarmante como el anterior:
Llore la muerte de mama algo, no mucho, porque si
ella tenia tapon en el gaznate, yo le tenia en los
ojos, y no podian salir la l a g r i m a s . 3 8
No hay referencias directas a la infldelidad conyugal
de la traviesa Justina, ya que solamente observamos alusiones vagas que pronostican futuros matrimonios y malas conductas.39
Elena es la ultima de las tres protagonistas de este
estudio en exhibir una fuerte dosis de infidelidad, y esta
es de caracter conyugal.

El caso de la infidelidad de Elena
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es parecldo al de Teresa de Manzanares durante su segundo
matrimonio.

Ambos maridos aceptan gustosamente el adulterio

como medio de majora economica para la pareja:
Obligose Kontufar, cuando se dio por esposo de Elena,
a llevar con mucha paciencia y cordura— como marido
de seso y, al fin, hombre de tanto asiento en la
cabeza— que ella recibiese visitas. ^
La ingratitud, tercer aspecto determinants del cual se
compone la falsedad de estas heroinas apicaradas, lo intro
duce Elena al describii’ su comportamiento con el amante genoves.

Este gasta mucho dinero en la adolescente precoz y

de recompensa recibe un pesimo trato.^1
Elena vuelve a exhibir una gran dosis de ingratitud al
abandonar a Montufar, su amante de toda la vida, por un
capricho egoista cuando este se halla enfermo en cama e imposibilitado de valerse por si mismo, lo cual acentua aun
mas la ingratitud:
Pareciole al enfermo que tardaban y llamando a su
huespeda supo de ella que aquellas senoras se habian
ido (Elena y Mendez) y le dijei'on que poi'que su
merced quedaba durmiendo, en razon de haber tenido
la noche pasada mala, a causa de cierta indisposiclon,
que no le despertase hasta que el mismo de su voluntad lo hiciese.^2
Elena no reacciona de esta manera por si sola, sino que
recibe la influencia celestino-picaresca de la vieja Mendez:
"Desta opinion fue siempre la venerable Mendez, porque le
pesaba mucho de ver en casa quien la mandase a ella y gobernase a su ama."^3

Esta interferencia de la celosa vieja

crea en Elena una actitud de rebeldia femenlna que proviene
de una ingratitud que refleja fuertes tintes de crueldad,
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puesto que la moza abandona al amante, que tanto ha cooperado con ella, en un estado flsico que lo imposibillta a
defenderse,
Elena repite su comportamiento ingrato al abandonar de
nuevo a otra persona amiga, en el mismo estado flsico de incapacidad que el anterior.

La vieja Mendez es sorprendida

por las autoridades sin recibir la ayuda de sus complices
ni el tiempo para defenderse:
muy lejos de este suceso, bien distante desta imaginacion, entraba por casa Mendezs
dieron sobre su
persona los coi’chetes, y cargandose de aquel cuei-po
como de cosa pi-opia, le vaciai’on en la cax-cel.^
La px'oxima pi'otagonista apicai’ada que exhibe bastante
ingi'atitud es Tex-esa de Manzanai’es en su compoi'tamiento con
las maesti-as de labor, las cuales x,epx>esentan el ampai'o y
gula infantiles que la mozuela cai-ece dui-ante la vida de los
padi'es s
Halle ampai'o en aquellas dos hei-manas, mis maesti’as
de laboi', y l’ecibieronme en su casa, pasando a ella
lo poco que habla quedado de la de mis padi-es . . .
Aunque de tan poca edad, yo ya tenia bachillerla
’ "
etei'les hacex* lo
Al pai-acei’, la huei’fana olvida l'apidamente su gi-atitud
y su pi’omesa puesto que conti'ae mati'imonio pox* vez pi'imex'a
sin notif icai'selo de antemano a las tutox-as, demosti-ando un
gx*an desamoi- y despi-ecio en su compoi-tamiento s
Yo estaba con tanto deseo de salix* de la sujecion
de las viejas que me detei'mine a casai-, aunque
fuese con tantos anos, y as! el casamiento se ti'ato
secx'etamente, sin que ellas supiesen nada de el,
hasta que la misma noche que el novio me llevo a
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casa de una hermana sura, viuda, adonde nos desposamos, no lo supieron,*”
Gumpliendo ya con el patron establecldo por Elena y
Teresa de Manzanares, la proxima protagonista apicarada,
Rufina, usa tambien el abandono de su mejor amigo y guia
celestino-picaresco, para exhibir claramente su ingratitud!
se resolvio en irse de Toledo y que la hallase
ausente de alii Garay cuando volviese de su Jornada,
persuadiendo a don Jaime que la llevase a su patria...
Rufina y su amante, escondidos de los ojos de Garay,
a lo menos ella, vivian en Madrid casados.^?
Flora es la ultima protagonista apicarada que exhibe un
sentimiento de ingratitud,

Esta picai-ona abandona a su

amante generoso despues de llevarlo a la ruina economica y
dejarlo imposibilitado a valerse por si mismo:

"yo bien

vestida y el mal desnudo, nos dividimos; el se fue a buscar
ganancias para perderlas, y yo mas perdidas para ganarlas,"^8
Acabamos de ver la tendencia que tienen estas heroinas
apicaradas de abandonar a sus seres queridos cuando se cansan de ellos; pues bien, esta ingratitud que demuestran
hacia sus amistades y amantes en particular, se transforma
facilmente en traicion, ultimo aspecto determinante del cual
se compone la falsedad fememino-picaresca.
Elena representa mejor este aspecto casi criminal al
envenenar a su amante Montufar para librarse de el y de esta
manera dar lugar a su nuevo amante Pericos
pero apenas le tuvo la conserva, cuando el se hallo
embarazado de unas bascas moi'tales: encendiendosele
el rostro; arrojo por el suelo la cilia donde estaba
sentado; desabrochose los botones, asi los del jubon
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como los de la ropilla, En medio de esta turbacion
conocio su dano, y corriendo adonde estaba su espada para vengarse de quien le habia dado a beber
la muerte, acometio a Elena.^9
Teresica es otra protagonista apicarada que traiciona
a su marido envenenandolo al poco tiempo despues de casada,
segun las malas lenguas:
el novio murio a un mes de desposado, con sospecha
y mala voz de que sus deudos le hablan dado alguna
cosa que le llevo, a paso mas largo de lo que el
quisiera.50
Tenemos otras dos heroinas que exhiben una dosis de
traicion mas limitada si se compara con los envenenamientos
premeditados y ejecutados con exito por Elena y Teresica.
No obstante esta disminucion relativa en el grado de maldad
intencionada, Rufina peca de traidora del amor sincero que
le ofrece su amante Feliciano al instigarlo con los celos
para que se bata con otro amante, sirviendole a Rufina de
instrumento de represalia.51

De esta manera Rufina trai

ciona los sentimlentos amorosos de Feliciano al usarlo de
homicida suyo y vengador de su amor propio ofendido, convirtiendolo en un fugitivo a causa de tal encuentro n o c t u m o .
Lo mismo hace Teresa de Manzanares cuando traiciona las esperanzas de barbar del infeliz "capon",52 y qas esperanzas
amoi’osas de los Caballeros de Toledo, usando bur las pesadas
contra cada uno de ellos,53
La venganza:
Esta caracterlstica es peculiar y predominante en muchas
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de las protagonistas principales de este estudio, apareciendo clax'amente en seis pero desapareciendo bastante en las
otras seis restantantes, lo cual las separa en dos grupos
correspondientes.

Teresa de Manzanares exhibe la venganza

con mucha frecuencia porque la usa como represalia contra
los maridos y amantes.

Durante su primer matrimonio castiga

al marido vengativamente con la infidelidad*
Confieso que el amor de marido tiene grandes raices,
aun con los que obligan tan poco como este, y que
sentl entranablemente su muerte, muy pesax’osa de
haber sido su origen por vengarme de sus terribilidades,5^
En otx’a ocas ion Teresa se venga de sus propios enemigos; la vindicta conti’a el empx’esax'io o autox* de comedias
es un buen ejemplo:
Con todo, no quise dejax’ de vengax'me de aquel agx'avio que confesaba toda la companla habex'seme hecho,
y asi, habiendo tx’es dias antes pi’evenido y convidado el pueblo con esta comedia . . . me fingi enfex’ma de un grave dolor en el estomago y vientx'e de
que mostx-aba faltax’me la x'espix'aclon, di pax'te de
mi embuste a mi max-ido . , , (que despues supo el
autox', pax-a que se enmendase en no tomar temas conmigo.)55
Sin embax'go, no siempx’e Tex-esa se venga pox’ agx’avios
que hayan cometido contx’a su pex’sona como este caso que
acabamos de citax* axrriba del empx’esax'io teatx'al.

A veces se

venga contx'a el max'ido a pesax' de no tenex' X'azon, sino todo
lo contrax’io; en este caso pax’ticulax', Tex'esa es la cul
pable de adultex'io y es casi sox'px’endida infragantl con el
amante,

Logra escapax* milagx’osamente como vamos a vex* ahox'a

en la vindicta sin x'azon contx’a el tex'cei* max’ido,

Tex’esa y
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su cunada soltera, dona Leonor, estan encerradas bajo H a v e
en la recamara del amante de Teresa y por una coincidencia
circunstancial, el marido de Teresa abre la puerta*
abrio el aposento donde estabamos, tan a mal tiempo,
que dona Leonor se estaba componiendo el pelo a -un
espejo y yo echada en la cama de con Sancho pesarosa con el disgusto de ver la taz-danza . . . Habiendola visto don Alva.ro saco (indignado de verla
alii) la daga, y, embustiendo con dona Leonor la
dio tres o cuatro punaladas, a cuyos gritos yo repare en el dano que habia hecho, y con el miedo de
no verme en otro tanto me deje caer detras de la
cama . . . El se retiro a un convento de frailes
Jeronimos, donde estuvo secretamente; yo, indignada
del caso, di cuenta la Asistente de ello (sic), y el
de secreto le hizo buscar por todos los conventos de
la ciudad, con lo cual don Alvaro se fue a San Lucar,
donde con la pena que llevaba, cayo enfermo. de
suerte que en seis dias acabo con su v i d a . 56
Rufina es otra protagonista apicarada que logra ejecutar varias venganzas tambien.

Una la logra por medio de un

intermediario, lo cual le evita de correr el riesgo de ser
incriminada legalmente s
Sentia Rufina ver a Roberto volver a enamorai-la,
y cada vez que le via se ii-ritaba de la burla que
le habia hecho, provocandole a vengarla, y para
esto le parecio que nadie lo haz-ia en su nombz-e
mejoi- que Feliciano, su galan . . . esto fue echar
lena al fuego de Feliciano y hacei’le abz-asaz* en
celos.57
Robei'to muez-e atz-avesado por la espada de Feliciano y Rufina
venga de esta manez-a su agi-avio pei-sonal conti-a el ex-amante,
quedando libi'e de l'epi'esalia o castigo de la justicia*
Sevilla es tan gi-an poblacion, quedose pai'a siempi’e
por sabei- quien fue el homicida; solo Rufina lo
supo viendo ausente a su galan y sei- el muei-to Robei’to, de cuya muei-te se alegi-6 no poco, poi’que le
tenia moi-tal odio poi' lo que con ella habia h e c h o . 58
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La otra venganza expectacular de Rufina la logra tam
bien por medio de un intermediario y contra una victima de
sus propias estafas apicaradas, demostrando un gozo singular
por el dano que causa a otros.

Esto es un buen ejemplo de

la pura maldad de estas heroinas:
mas no quiso ella partlrse sin darle un mal rato al
hipocrita ermitano . . . Escribio un papel al Corregidor, dandole en el razon de donde y como se podian.
prender, y con eso partieronse de Malaga.59
Al igual que Teresa de Manzanares en el procedimiento,
y que Rufina en el resultado de la venganza, Elena ejecuta
una expectacular conti'a su amante Montufar, ocasionandole
la muerte a ambos al final de la obra literaria.

El pro

cedimiento es directo, pues es Elena la persona que maquina
y ejecuta la accion personalmente.

El resultado es mortal

porque ocasiona la muerte del amante:
Cegose Elena de colera, y suspirando por la venganza
puso luego las manos en la masa,
Cenaban una noche
juntos, despues de haber pasado algunos dias, al
parecer, ya muy amigos; pero el animo de Elena estaba armado y tan deseoso de sangre . , . pero apenas le tuvo la conserva, cuando el se hallo embarazado de unas bascas mortales.60
Las oti'as tres heroinas picarescas que ejecutan venganzas, Flora, Teresica y Justina, ejecutan acciones menos
severas y mortales.

Por ejemplo, Flora, al ser despreciada

por su pretendiente amoroso durante su adolescencia por
ci-eer la demasiado humilde, determina vengarse de los hombres en general:
Viendome en este estado pase a Sevilla, donde, mudando traje, hice verdad lo que de mi se sospechaba
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en Cantillana:
entregue a un rico lo que le hizo
pobre en dos anos, pasando de sus manos a las mlas
cuanto adquirio en muchos. Yo bien bestida y el
mal desnudo, nos dividimos.61
Pero en particular, Flora propone vengarse del mismo
causante de su malestar usando una gran estratagema apica
rada y peculiar en estas protagonistass
falsa identidad.

el matrimonio bajo

Oigamos lo que dice Flora acerca de su

proposito:
de modo que me vengue del desprecio que hizo de mi
honestidad, haciendole que se case conmigo despues
de tantas afrentas, para que con propia honra se
la deshonra a que con sus enganos
Flox*a logx*a su deseo al final de la obx’a litex*ax*ia,
enganando con la vex'dad al enamox*ado i n d i a n o . ^ 3

La otx*a

protagonista apicarada, Teresica, se venga de dos enamorados
impertinentes en una burla doble j uno es habladox* y pretencioso, el otro es difamador de la honestidad de las mujeres,
segun la enfadada Tex'esica.6^
Y finalmente la tx-aviesa Justina se ocupa en vengarse
a su gusto contra los bellacos escolares que intentan sin
exito violarla en el campo, dejandolos caer cx-uelmente de
un carreton en marcha uno a uno s
Mas para espantarlos bien y vengarme mejor, me resolvi en entrar dando voces y diciendo . . . .
Los beod o s , con mis grandes voces, despei'taron despavox*idos,
y como x’econociex-on que estaban en medio de la plaza
de Mans ilia, castigados pox* mi mano, y aun por la de
Dios . . . .
Esta ex*a la px-imex-a estaclon y no poco
gustosa, pox'que al echax'se del cax'X'o daban temex'ax'ios
zax-pazos y sonaban a cuex'os que se enjuagan, y los
mas de ellos chocaban pox* salix* con tada px*isa y
huix* de mis x'lgox-es . . , asi yo, aunque a x*ebencazos
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los derribaba, volvia el oido a percibir el sonido
del golpe.°5
La crueldads
Esta caracteristica picaresca se exhibe claramente en
siete de las heroinas principales,

Encabeza este nuevo

grupo, Teresa de Manzanares, por demostrar poseer una crueldad de gran intensidad y frecuencia, ocasionando la muerte
a su primer marido:
Finalmente, el viejo se echo de burlas en la cama,
y dentro de veinte dias de la mala noche le dio tal
enfermedad, que acabo con su vida , . , y sabe el
cielo que no me pesaba de que yiniese tals
tan
cansada me tenia su compania.66
Otro incidente en el cual Teresa exhibe gran crueldad
es en la burla contra el desbarbado, la cual produce gran
dano y dolor en el enganado galan s
Comenzo el agua a hacer su efecto, dando tei-ribles
dolores, que el sufrio por ver cuanto le lmpotaba
barbar.
Fue bastante el lavatorio para no dormir
en toda aquella noche.
Levantose a la manana, y acercandose a un espejo
se quito el pano, viendo la mas lastimosa labor,
procedida del agua, que sus ojos habian visto.
Todo el rostro tenia llagado, y no asi como
quiera (segun supimos de los que le vieron) sino
con heridas para curarse muchos dias.°7
Pues bien, Teresa maquina otra burla cuya crueldad
supera la anterior al producir tal sufrimiento mental que
enferma a la victima tan gravemente que la obliga a permanecer en cama por muchos dias»
entro en su cuarto perdido el aliento; desperto a un
criado y dijole que venia malo; acostose, y en toda
la noche no pudo sosegar . . . .
Llamaronse los
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medicos, y tocandole los pulsos, dijeron tener una
gran calentura.
Esta se la continuo por algunos
dias, con que llego a estar muy al cabo de sus
dias, sin querer decir el origen de su d o l e n c i a . 6 8
Pero Teresa exhibe el colmo de su crueldad en la ultima
burla que comete contra un pretendiente amoroso otra vez,
productendo no solamente una angustia mental enorme sino un
dolor fisico de gran intensidad tambien:
Pues como partiese contra el fingido difunto y pusiese los pies en la alfombra, desclavandose, dio
con su cuei'po en el zaguan . . . la caida fue tal,
que quedo sin sentido, como ignorante del caso . . .
dejando al pobre caballero aporreado puesto mas de
treinta pasos de mi puerta, adonde le dejaron al
sereno y sin sentido por mas de una hora que no
volvio en s i .69
Y Elena no se queda atras al reducir a su amante genoves a tal estado de pobreza economica q u e :

"habiendo des-

truido . . . toda su hacienda, murio en una carcel habra
pocos dias, preso por deudas,"?0 y tambien afligido por el
desengano amoroso.

Mas tarde, Elena vuelve a exhibir bas-

tante crueldad al abandonar a otro amante suyo en un estado
fisico lamentable:
Esforzose por vestirse y seguillas, pero no pudo;
la huespedaJLe pro euro quietar, disculpando a
aquellas senoras en el mejor modo que su entendimiento le ofrecio:
bien mal, y con no pocos dis
parates . . . .
Valiole tanto la medicina deste
buen regimiento, que se sintio bueno: y asi, el
dia tercero empezo su camino en busca de sus
camaradas . . . 71
Pero el maximo de la crueldad de Elena se extei-ioi-iza
al final de la obra literaria cuando intenta y logra matar a
Montufar con unas conservas envenenadas:

’’pero apenas le

tuvo la conserva, cuando el se hallo embarazado de unas
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bascas mox'tales."72
Otra herofna apicarada que demuestx’a poseer una buena
dosis de crueldad es Rufina, exhibiendola como de costumbre
contra uno de sus amantes, al cual logra quitarle la vida
pox' haberse burlado de la moza simplemente:
. . , y ser el muerto Roberto, de cuya muerte se
alegro no poco, porque le tenia mortal odio por lo
que con ella habia hecho.73
En otra oportunidad Rufina delata a un ladron que vive
en una ermita, por el puro placer de hacerle del mal y sin
recibir ningiin beneficio por ellos

"mas no quiso ella par-

tii'se sin dax'le un mal x’ato al hipocx'ita ex-mitano,"7^ el
cual acaba de sex- victima de una estafa monetax'ia ejecutada
pox' la pex'vex'sa moza, que conoce su vida y milagx'os con
precision.
La tx'avesux'a de otx'a px'otagonista apicax’ada, Justina,
exhibe instantes de cx’ueldad macabx'a como en el caso del
cadavei* del padx'e que es maltx'atado pox' el pex'X'ito del meson
a causa del desamox’ de la madx'e e hijai

". . . y como le

pax'ecio que no hacia caso de el ni de cuanto decia . . . le
asio de una ox'eja . . . sacola con x'aices y todo, y tx'ansplantola en el estomago";75 y a veces exhibe instantes de
cx'ueldad en las x'epx'esalias que ejecuta contx'a sus enemigos
como en el caso de los escolax'es que intentan violax’la, escapando la bellaca ilesa y los bux'ladox’es mal pax'ados, a
causa de la violencia del castigo que px'actica conti’a ellos.
La dlablilla Justina los va botando del infernal cai-x'eton en
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max-cha y los infelices van cayendo a tierra dandose tremendos gclpcs y haciendo dolorosos sonidos, los cuales producen
sumo placer a los oldos de la cruel y vengativa picax-ona:
. . . al echarse del carro daban temerarios zarpasos
y sonaban a cueros . . . y volver el oido para percebir (sic) con gusto el sonido, as! yo, aunque a
rebencazos los derribaba, volvxa el oido a percebir
(sic) el sonido del g o l p e . 7 o
Dorotea ejecuta 'ana bur la contra Tadeo, un pretendiente
amoroso que gana mucho dinero en el juego y lo trae consigo
cuando visita la casa de la joven amante,

Ella aprovecha la

oportunidad para robarle todo el dinero al amante usando un
narcotico en polvo en el vino para adormecerlo y ejecutar
mas facilmente la estafa,

Esta burla contra Tadeo la re-

aliza Dorotea en companla de un amigo estudiante, demostrando ambos individuos mucha crueldad:
. . . que as! desnudo, le saco de la cama y le envolvio en un pedazo de manta colorada vieja, muy
fajado como nino, delante le puso un pano como babador, y de un cordel. . , , Con esto le metio en
un sex-on, y as! envuelto, cax-go con el acompanandole el cochero, y le fueron a colgar de un balcon
de la casa de un indiano muy miserable, donde le
dejaron.77
Esta burla del vino que realiza Dorotea es parecida a la de
Rufina y el falso ermitano,

El motivo se repite pero la

crueldad es muy inferior en Rufina en este caso.
Tex-esica, otx-a px'otagonista apicax-ada, exhibe tambien
ciex’ta dos is de cx-ueldad en su bux’la contx-a un px-etendiente
amoi'oso, al cual deja atux’dido:

"...

pondex-aba mucho que

pox- entx'eambas puex’tas le hubiese acomedido el es panto de
una misma vision, y decia que la muex'te le andaba a los
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alcances si no se retiba de semejantes

d e s a t i n o s ."78

e s

evidente que el sobresalto que sufre Fadrique lo disturba
tanto que abandona su intento donjuanesco.

Y Flora es la

heroina apicarada de este grupo que menos crueldad demuesti'a
poseer:

"Yo bien vestida y el mal desnudo nos dividimos",79

pues este es el fragmento de la obra en cuestion que expone
el maximo de crueldad.
La codicia:
Esta cuarta caracterlstica es predominante en una grandisima mayorla de las heroinas apicaradas de este estudio,
exhibiendo casi la misma intensidad cada una.

Teresa de

Manzanares se preocupa ya a una tempranlsima edad del beneficio que extrae su gracia infantils
Era un deposito de chanzonetas, un diluvio de chistes, con que gustaban de mi los huespedes, y me las
pagaban a dineros, con que mis padres me tralan
lucida.SO
Volviendo a exponer esta misma preocupacion por el
provecho durante la estadla con las maestras de labor donde
desempena el oficio de criada de las ancianas, y el de alcahueta de la joven Teodora, Teresa de Manzanares acepta
gustosamente las dadivas de los pretendientes amorosos por
su mediacion en los amorlos de Teodoras
Segulle y llevome a una tienda, en la cual me compi’o cintas, arracadas y valonas, y pasando a otra,
un muy curioso calzado de medias, ligas, chilenas y
zapatillos, diciendo que perdonase, que en otra ocasion verla cuanto mas se alargaba conmigo.Sl
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Teresa es tan codiciosa que no se conforma solamente
con el beneficio que recibe directamente de los galanes de
Teodora, sino que decide tambien quitarle una gran parte a
un regalo de medias y ligas que la ingenua y timida Teodora
recibe de un pretendiente amoroso:
Mandome subirle a su presencia? yo lo hice, reservando empero para mi las medias y ligas que mas me
contentaron, que fueron unas de nacar y plata,
Compuselo bien y sub! la c a j a . 8 2
Ademas de esta gran ganancia, la codiciosa Teresa de
Manzanares no esta satisfecha y recurre a instigaciones e
insinuaciones indirectas que exhortan a los otros pretendientes en volverse liberales con ellas
Dile a entender como el medico regalaba a mi ama,
por ver si esto le animaba a otro tanto para excederle, y quiso mi buena suerte que habia llegado
el plazo de la paga de su salario, con que se animo a enviar a Teodora un corte de tafetan doble
negro para un vestido . . . y a mi me dio la misma
tela para un jubon.83
Todos los matrimonios que contrae Teresa de Manzanares
son motivados por el interes del beneficio monetario; el
pi-imero:

"un hidalgo honrado y rico , . . aunque fuese con

tantos anos";8^ el segundo: "que con mi buena voz ganaria
muy buen partido en la compania, que junto con el suyo serla
suficiente para pasarlo bien los dos?"85 y el tercero:
"hombre de cincuenta anos . , . con mas de cincuenta mil ducados que habia traido de Lima". 86
En el desempeno de su oficio de peluquera, Teresa de
Manzanares exterioriza tambien su codicia y no siempre esta
dispuesta a compartir su ganancia con las tutoras, con las
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cuales tiene unas palabras porque desea liberal'se de ellas:
"Yo estaba con tanto deseo de salir de la sujecion de las
viejas."8?
Por toda la obra llteraria, Teresa de Manzanares se
preocupa constantemente por su estado economico hallando en
el dinero un elemento reconfortante cuando las cosas no le
salen bien en otros ramos:

"Quede viuda, aunque bien puesta,

con que fue mas facil de llevar le

p e n a . " 8 8

y

mas tarde, al

ser Teresa expulsada de casa de su cunada dona Leonor, halla
consuelo a su desolacion y malti'ato en el metal precioso:
. , pasando a ella todos mis muebles que no eran pocos, y
asimismo mi dinero, que era lo que me consolaba en mis trabajos,"89
En cambio, Bufina, no exhibe ninguna codicia durante
su infancia y adolescencia como es el caso con Teresa de
Manzanares, sino que es mas bien indiferente al bienestar
economico suyo durante esta epoca.

Sin embargo, al enviudar

del primer marido recibe una dura pero buena leccion de la
vida:

se queda sin un centavo de herencia:

"...

viuda y,

lo peor, de todo, pobre . . . un sobrino del difunto, acabado de enterrar a su tio cargo con todo cuanto habla en
casa . . ."90

Rufina logra madurar rapidamente y se hace

una gran codiciosa sin escrupulos de ninguna clase:
Dio cuenta Rufina a Garay como dejaban enterrado el
dinero, pero mintiole en la cantidad, no confesandole haber mas que lo que se ha referldo haber en
plata, y esto lo hizo con el fin de ocultar del la
mayor partida, que estaba en oi-o, poi* lo que despues
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sucediese, por si podia ella aprovecharse del, porque no tuviese parte en todo.9l
La sevillana logra su proposito ya que su codicia se
satisface por el momento con los ocho mil escudos en doblones.

No obstante esta gran candidad de dinero, Rufina nece-

sita saciar su ambicion en otra estafa monetaria:
Deseaba Rufina enganar a Crispin de modo que en lo
que le tocaba a moneda no le quedase un dinero solo,
y as! previno a Garay que luego voIviese a la Ciu
dad y le buscase unos polvos conficionados de modo
que infundiesen s u e n o . 9 2
Otra protagonista que usa anteriormente esta misma estratagema de polvos somnlferos es Dorotea en una burla mone
taria contra su pretendiente amoroso:

, . en la bebida

de don Tadeo, se le echaron unos polvos que causaban dentro
de breve tiempo profundo s u e n o . " 9 3

Dorotea exterioriza ya

una gran codicia desde la primera vez que se encuentra con
Tadeo, recibiendo sin pena un ofrecimiento costoso de este
galan:
Para la primera salida no fue mala presa la de dos
mil reales que costarla el vestldo y las buenas
esperanzas de tener mas, prometiendose del nuevo
amante liberales acciones como estas, y que tendrla
con que las hacer bien.94
Doi’otea no acepta solamente un regalo de un extrano en
la primera entrevista, sino que se afana por saber rapidamente y con precision la verdad sobre el estado economico de
este galan:
Desde aquel dla no paro Dorotea hasta averiguar si
ei-a verdad la hacienda de don Tadeo, y hallo la
informacion como la podia desear, si bien con cierta pensioncilia, que era tener fama de gran tahur,
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pero muy dichoso en el juego, con que se podia tolerar lo de serle aficionado.95
Tanto se impresiona la codiciosa Dorotea con el pre
sente que le ofrece Tadeo en su primera entrevista, que
ahora desprecia todos aquellos que no sean de la misma naturaleza:

"No quisiera ella tanta volateria, sino dadivas

del talle de la primera de la puerta de Guadalajara.v96
Pero Dorotea razona con una logica que se basa en un conocimiento o en una sabidurla popular de tono celestinopicaresco, al creer que el amante va a ir cambiando a medida
que progresa su estratagema erotico-picaresca:

. . si

bien eran todos de cosas de comer, que Dorotea trocara a
preseas o cosas de mas valor, mas tras de lo uno esperaba
lo otro."97
Finalmente llega la oportunidad tan esperada por la
picarona y no la deja pasar por alto,

Consigue la coopera-

cion flsica de un amigo suyo estudiante y desposesiona al
dormido Tadeo de una buena cantidad de dinero que acaba de
ganar en el juego y que todavla lleva consigo:
ayudandola el estudiante que se hallo alii y el
cochero; recogieron las joyas de don Tadeo y el
dinero de su ganancia, que todo valia mas de
2.500 escudos
puestos los cofres a prevenida
de antes
Otra protagonista apicarada que pertenece a este grupo
es la hermosa Teodoi’a que j

"...

paraba en codicia y meca-

nica, como lo son todas las que abren tienda y viven por las
ordenanzas y constituciones venereas."99

Pero el caso de

Teodora parece aun mas marcado en la codicia por carecer
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completamente de astucia, lo cual resulta siempre en un fracaso inevitable, a pesar de que sus amigas le llaman la
atencion para que se refrenei
— Amiga y senora, sabed que vos sois una mujex* muy
soberbia y seca de condicion, y tan interesante que
quereis que os paguen a la primer (sic) visita el
alquiler de la silla.l^0
Mo obstante esta advertencia amistosa, Teodora se deja
llevar por su exagerada codicia y acepta gustosa y rapidamente la invitacion de un galan por el mero hecho de que es
soldado y lo cree ya liberal sin conocerlo bien:
Desvaneciose la senora, y pareciendole que tenia
prisionero muy a su proposito, rico, pues era Gran
Cruz, y libex-al como soldado; porque todos derraman
el dinero y pisan el oro . . . otorgo con la demanda
y puso por decreto en el memorial "que se haga como
se pide" . . . pareciole que ya tenia en la red
pajaro con tanta pluma, que por mucho que le pelase
no le dejaria desnudo, aunque ella quedase muy
vestida.101
Pero desafortunadamente, la miope mental cae en una
trampa que le erige el pretendiente amoroso y gran

bellacon}02

La ereIda burIona resulta burlada.
El caso de Elena, otra heroina literaria de este estudio, resulta bastante opuesto al anterioi’, puesto que no se
deja llevar por una codicia exagerada bien que demuestre
cierto interes por el provecho desde su precoz adolescencia.
La codicia de Elena no se exterioriza ampliamente hasta que
la moza no alcanza cierta madurez de edad y aun en esta
epoca no pasa de ser un gusto, que aunque max-cado, es bas
tante controlado y secundado pox* la gx*an astucia y buena
suei'te de la picai’ona litei-ai'la.

Elena se ocupa entonces
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entonces en acumular oro en grandes cantidades al desempenar
el papel de beata religiosa en compania de su amante Montufar y de su vieja amiga Mendez, ya casi al final de la obra
novelisticas

. , guardabanlo todo en oro."103

El caso de Justina es tambien bastante diferente a los
anteriores, pues a pesar de que la moza declara explicitamente su falta de interes por los bienes materialess

. .

porque en toda mi vida otra hacienda hice ni otro tesoro
atesore, sino una mina de gusto y libertad, "10^ hay bastantes pruebas que ponen en duda la veracidad de esto.

Como

ya se sabe, Justina se deja persuadir en parte por el dinero
que ofrece el homicida de su padre para que no declare a las
autoridades lo sucedidos

". . . y con esto nos obligaron,

el con el dinero, y mi madre con su mandato a decir a la
justicia que nadie le habia hecho agravio.”105

En este caso

el dinero ejerce una influencia directa e indirecta a la
vez, pues persuade a Justina y a la madi-e, y esta, influenciada tambien por el dinero, obliga a Justina a que haga
caso.
Otra prueba de la codicia de Justina, es el deseo de
conservar el dinero que ella y los hermanos heredan y de no
gastarlo en los funerales:

"Del dinei-o que habia en casa no

osamos gastar nada en cosa de iglesia."l°6

Pero la prueba

mas convincente se present a cuando la moza se disfraza de
pordiosera y pide limosna a la entrada de una iglesia:
. . . y no hice poco acabar de levantar de eras, poi-que
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cada cuarto que me echaban era aceIte en el fuego
de ml codicia y clavo que me cos la de nuevo en el
aslento donde estaba.
Es verdad, cierto, que probe
a levantarme mas de cinco veces . . . .
\Valgate el
diablo la cbdicia, cual eresjl°7
La codicia de otra protagonista apicarada es ya evidente apenas la bella Feliciana entra en contacto con su
rico pretendiente amoroso:
. . . ella no aparto los ojos de una rica sortija
que tenia en el dedo menor de la mano izquierda.
Era de un hermoso diamante de gran fondo . . . y
atrala la vista de la dama que se prometio (codi
ciosa de su riqueza) hacer lo posible por sex'
duena de el.10°
Feliciana logi'a finalmente la adquisicion de un cofi'e
dejoyas y dinei'O de gi'an valoi’,
su codicia:

".

satisfaciendo en este modo

. . cai'gai'oncon el cafi'ecillo y con una

maleta de vestidos,"109
Existen tres hei'olnas apicai'adas que exhiben menos
facilmente la codicia picai’esca, pei'o esto no quiei'e decii'
que cai'ezcan de ella.

Luisa logi’a estafai' a su amante ge-

noves de una buena cantidad de dinei'O y joyas en compania de
su comitiva familial’;11° Constanza le lleva al avaro cui’a
mil quinientos ducados:

", . . en l’eales de a o c h o j " H l y

Tei'esica acepta de su pi’etendiente amoi'oso:

", . . en una

hoi-a lo que su platei’o habla trabajado en muchos

dlas."H2

Y oti'as dos pi'otagonistas, Floi'a y Ci'istina, pi’esentan oti'o
elemento en primer piano en vez de la codicia que pasa a una
posicion secundai'ia.

Floi'a propone casarse por interes,

pero es un interes vengativo

mas bien que monetario:

perdere la accion que a tan ingeniosos renombres
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tengo si no le enganare de modo que me vengue del
desprecio que hizo de mi honestidad, haciendole que
se case conmigo despues de tantas afrentas, para
que con su propia honra se enmiende a la deshonra
a que con sus enganos dio principio.113
Y Cristina esta obsesionada por poseer un coche en vez
de un marido rico, dejando ver un interes por el dinero
solamente al final de la obra literaria.H^
Por lo que c o n c i e m e la codicia femenino-picaresca,
tanto Flora como Cristina rompen con la norma establecida
hasta ahora por la mayoria de las heroinas literarias en
cuestion, puesto que Flora actua estimulada por una especie
de honra vengativa al contraer matrimonio con el indiano
adinerado, Cristina por la obsesion de poseei* un vehiculo,
un coche de cierto lujo.
La ambicion socials
Esta caracteristica aparece gradadamente en aumento en
casi todas las protagonistas de este estudio, comenzando con
Justina y terminando con Rufina,

Pero esta gradacion cre-

ciente de la ambicion social, se percibe mas claramente en
las tres generaciones maternas y ascendientes de Teresa de
Manzanares,

Su abuelas

"...

doncella en cabello, por

falta de albanega, Dominga . . .,m115 es una paStora que
esta al fondo de la escala social de provincia y aunque asciende poco socialmente, por lo menos logra parir una hija,
Catalina, que emigra a la capital espanola y se dedica a
servir en un m e s o n , s a l i e n d o del circulo provincial y
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socialmente limitado de su madre pastora.

Catalina asciende

algo al casarse y abx'ix* un meson por cuenta px'opia; y a su
vez, da a luz una px'ecoclsima hembx'a, Tex'esa de Manzanax’es ,
la cual comienza pox* donde su madx’e tex'mina pex*o logx-a ascendex* tanto socialmente que se casa tx-es veces y siempx’e
mejox'a su estado con cada max’ido.
El px'imex* matx'imonio que contx-ae es con un hidalgo honX'ado y X’ico, manifestando ya clax’amente una px-eocupacion y
una conciencia sociales al hablax’les dix’ectamente al lectox*
de su nuevo estado civil:

"...

mujex’ de casa y familia,

y con un x-etumbante don anadido a la Tex’esa y un apellido
de Manzanedo al Manzanax'es."118

Pues bien, Tex'esa vuelve

a px-eocupax’se pox* su apax-iencia social al quedax* viuda de
su px-imex' mai-ido:
Fui visitada de amigas y aun X’egalada, que las que
lo son de vex-as en la cox'te, saben en tales ocasiones asistix- con cuidado . . . .
Hacxanme las
tocas, manto y monjil una honox'ifica y venex'able
^"
:e en este habito, no me descuidaba
Es tanta la influencia que ejex'ce en Tex’esa este deseo de
ascendex' socialmente que entx'a a sex'vix' de dama de companla
en el palacio de una senox'a noble:
--He tx’aldo a mi casa a dona T e r e s a , p o r l o mucho
que la quiex’o, pax’a tenex'la en ella como a hija, no
como a cx'iada . . . .
Yo les dije cuan ufana venia
a aquella casa, pox* sabex* las pex'sonas px’incipales
que en ella sex'vian.120
Pex'o la cumbx’e de este ascenso social llega cuando
Tex'esa logx*a esposax’se con un indiano x'iqulsimo y queda
viuda haciendo el papel de dama px'incipal y distinguida:
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— Hidalgo, ^conoceme por dicha, que me habla con
tanta llaneza, o parezcome a otra persona conocida
suya? . . .
— Descomedido y vil hombre, vos no sabeis con quien
os burlais . . . quiero que entendais que yo me
llamo Teresa de Mendoza, viuda de Osorio.121
Teresa de Manzanai’es va cambiando su apellido a medida
que va ascendiendo socialmente? pues de Manzanares pasa a
Manzanedo y ahora a Mendoza para terminal' en Cisneros, mosti’ando una evolucion progresiva y constante.122
Algo parecido es el caso de Rufina, que inicia su ascenso social casandose con un hombre de cincuenta anos pero
que la acepta sin ninguna condicion ni prejuicio:
biendo sabido

cuan poco dote tenia la dama y cuan

taba su padre, la quiso desnuda."123

.,hapobre es-

Al enviudar, Rufina

no mejora economicamente mucho pero asciende bastante en la
escala social por haber adquirido con la experiencia del
matrimonio una conciencia de la apariencia en la sociedad:
Rufina . . . no
tan presto como
dos luego salen
con esto tratar

trato de dejarse ver a la juventud
otras, que en enterrando a sus maria desenfadarse y ser vistas, para
de otro matrimonio.12^

Es tanta la experlencia social que adquiere Rufina

en

su primer matrimonio que ya pasa por dama principal en la
estafa que comete contra el avaro Marquina, al poco tiempo
de enviudar:
. . . y en vez de esperar la hortelana represiones
de su senor por haberla traldo alll, solo lo que
le oyo fue preguntarla que que dama era aquella.125
Despues de la tercera estafa monetaria, Rufina asciende
tanto socialmente que se muda a buenos barrios y pone casa
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con vai’ios sii'vientes:

"...

una esclava . . y otra don-

cella de labor . . . un pajecillo y un escudero . . ,"126
dando a entender a su pretendiente amoroso que es noble y
rica por la apariencia social y por la mentira de la picarona s
A este mozo le parecio bien Rufina, y mucho mas que
fuese noble, y trato de enamorarla muy de veras y
merecerla pox* esposa. Lo mismo pensaba hacer ella;
asi, correspondiendose como finos amantes...127
La posicion social de Rufina disminuye algo al casarse
con don Jaime:

"...

pusieron tienda de mercaderxas de

seda, ocupandose algun tiempo en esto."-1-2^
Oti’a herolna apicarada, Elena, inicia tambien su vida
desde una posicion social baja al provenir de una madre
alcahueta y un padre l'ufian, ^29 pero el ascenso social comienza desde que queda huerfana de padi-es y tiene que ganar
se la vida poi’ oti’a via ajena a la pi'ostitucion publica.
Elena se establece en el mundo femenino-picai'esco ejecutando
estafas monetai-ias y desempenando el papel de dama principal
pai-a logi'ax* su proposito:

"...

limpiandose ya con un

lienzo los ojos poi' most rax* la blanca mano."13°
un refinamiento de dama elegante.

Existe ya

La culminacion de este

ascenso social viene cuando Elena se desposa con su amante
Montufai' y aparenta llevar una vida activa en la capital
espanola:

"...

entraron en la corte l'icos y casados . .

. . Ella dio pai'te de su venida a las amigas importantes."^31
Elena se vuelve una coi'tesana elegante y bella en Madrid,
l'ecibiendo la aceptacion y estima de todos pox' su poi’te y
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buena pi'esentacion.
En cambio, Teresica logra casi por casualidad lo que
tanto afan ponen el resto de las heroinas apicaradas de este
estudios

un matrimonio de interes con un rico.

Sin embargo,

esta buena fortuna en el destino de Teresica no implica que
la picarona no se afane por ascender socialmente.

Provi-

niendo de una posicion social bien baja, Teresica va mejorando a medida que va ejecutando sus burlas y estafas.

Lo

gra el punto maximo del ascenso social al casarse con un
hi jo de un mercader rico de aquella ciudad .132
El caso de Teodora es muy triste, pues a pesar de demostrar muchlsimo interes por mejorar economicamente y por as
cender socialmente, la suerte no la secunda en nada.

La

primera demostracion de ascenso social se refleja en su apariencia f Is ica al principio de la obra literai-ia, informandonoslo el autor mismo:
Mostraba en las manos el deseo que tenia de parecer
bien; y aun toda su persona lo decla a voces; porque el arte de vestirse era peregrino, el andar cuidadoso, el cubrirse y descubrirse con el manto, tal
vez echando mano, y tal vaz envainandola en el guante, se habla adquirido a fuerza de largo estudio,
representando tan bien este papel, que se conocla
e antes de salir al tablado se ensayo muchas
Despues de varias derrotas en su intento por ascender, Teo
dora decide cambiar de ciudad y de pals, yendose a Roma en
busca de major fortuna. 13^
En el resto de las heroinas apicaradas, la ambicion so
cial esta presente tambien pero no se maniflesta de la misma
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manera que en las anteriores.

Por ejemplo, las cuatro "har-

pias" no menclonan directamente el deseo de ascenso social
pero el comportamiento de cada una acusa este deseo implicito al ejecutar las estafas monetarias para mejorar econo
mica y socialmente.

Dona Teodora, la madre de Luisa y Feli

ciana es el portavoz de las cuatro "harpias" cuando declara
abiei’tamente este anhelo de medra utilizando cualquier via
necesaria:
se prometia al salir de su patria, inclinar voluntades, granjear aficiones y que sus efectos llenasen pronto sus talentos de moneda, sus cofi'es de
vestidos y su casa de lucidos adomos.3-35
Notese que este afan de conseguii* "vestidos" y "lucidos
adoi-nos" de casa, l'efleja implicitamente la am.bicion social
de estas mujei'es apicai'adas.
No obstante la confesion que sigue de Justina donde
niega todo anhelo de mejora social y economica:

"...en toda

mi vida oti’a hacienda hice ni oti'o tesoi’o atesore, sino una
mina de gusto y libei'tad; "136 existe una alusidn conti'adictoi'ia que acusa abiei'tamente una ambivion social en la traviesa moza:
dalga.

"...

desde alii comence a cobrar brio de hi-

Mas no por eso mis hermanos me tenian mas respeto."137

El caso de Flora con respecto a la ambicion social es
similar al de la codicia.

El anhelo primordial de esta pro-

tagonista no es el casarse por un interes social o economico como se pudiera esperar de una heroina apicarada, sino
que se casa para vengar su honor ultrajado por un Infame
galan durante su adolescencia.138

p0r otro lado, Cristina
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no se preocupa mucho por lo social en general, sino por un
detalle en particular:

la obsesion de la posesion y manten-

cion de un coche, que en si es una indicacion clara de cierto estado social.139
La falsedad es una caracteristica sumamente necesaria
en la vida cotidiana de la picara; sin una maestria de todas
sus manifestaciones, sobre todo la raentira, la picara no
puede desarrollar adecuadamente su papel.

Tambien son in-

dispensables, la codicia y la ambicion social, caracteristicas muy a fines por ser complementarias,

Sin embargo, la

venganza y la crueldad no son caracteristicas imprescindibles para lograr un exito final pero la picara las exhibe
con gran frecuencia.
Sentido de la libertad
Esta segunda tendencia de la moralidad femeninopicaresca presenta ciertas manifestaciones que reflejan el
ahelo constante de la picara por lograr una autonomia.
Estas manifestaciones se exteriorizan en las multiples fugas,
en las constantes mudadas repentinas, y en una gran movilidad fisica en general, que anadiendose a la gran cantidad
de cambios de oficios y empleos, de nombres y apellidos, de
mai'idos y amantes, al igual que a la pluralidad exagerada de
transformaciones de identidad en general, forman respectivamente en su totalidad un fuerte sentido de libertad fisica
y mental en la picara espanola del siglo XVII.
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Fugas s
Al hablar de fugas de estas heroinas apicaradas, hay
que comenzar este analis is por Rufina, la cual logra escaparse cuatro veces.

La primera se produce a consecuencia del

emhuste monetario que Rufina y Garay cometen contra un indiano avaro s
la hizo buscar por toda Sevilla; mas ya la tal moza
se habia puesto en cobro mudando tierra y llevandose
el dinero del miserable viejo que con tanto afari le
habia adquirido.
La segunda y tercera fugas son originadas otra vez como
medios preventivos contra la ira provocada en las victimas
de estafas monetarias.1^1

No obstante esta semejanza en el

origen de las fugas, la tercera es bastante diferente en la
ejecucion y desarrollo de la misma, puesto que la victima
resulta ser un astuto ladron y Rufina se ve obligada a asegurar su escape de un modo adecuado para evitar una posible
y severa represalia de la victima burlada:
Escribio un papel al Corregidor, dandole en el razon
de donde y como
'~
*
a y sus
amigos), y con
La socarrona moza usa en su beneficio la fuerza justiciera que deberia perseguirla a ella, ocupando de esta manera las dos vias de represion que pudieran precipitarse
contra ella:

la ley y la victima.

La cuarta fuga se ejecuta con mas calma y sosiego ya
que Rufina obtiene otra guia celestino-picaresca, su marido
don Jaime, mozo astuto y de buen porte:

"...

sabido de

don Jaime, dando cuenta della a su esposa, le aconsejo que
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dejasen a Madrid, pues tenian dinero."1^3

Notese tambien

el bienestar economico de la pareja.
En este analisis de las fugas femenino-picarescas, que
consta de ocho heroinas, hay que incluir a Elena, la cual
escapa de la justicia dos veces con exito, pero en el tercer
intento perece c a s t i g a d a , L a primera fuga
tima de una estafa monetaria:

"...

es de una vic

tomaron la puerta y

tras ella el coche, guiando aMadrid,"1^5

Y mas

tarde,

Elena logra despistar a los perseguidores con la ayuda de
su gran belleza y atractivo fisicos.1^6
La segunda fuga es verdaderamente de la justicia que
logra darse cuenta a tiempo de la estafa de mendigantes que
Elena y su amante Montufar estan cometiendo e invade la casa
de los farsentes s
Dentro de pocas horas entro la Justicia; y tomandola
juramento a la criada, que conformo con lo que el
otro testigo habia declarado, preguntaron por los
hei'manos benditos y gloriosa madre de ellos. No
les supo dar razon, aunque mas fue importunada,
porque no tuvo parte de su fuga.1^7
Pei-o anteriormente a la venida de la ley, Elena presiente una desgracia y aconseja a su amante que la secunde
en una retirada preventivas
Estaba Elena en casa y habiase hallado presente a
la pesadumbre, y como tenia espiritu diabolico,
recelandose de algun grave mal, aeonsejo a Montufar
que recogiendo el dinero— pues por estar todo en
oro se podia hacer con facilidad— se retlz-ase con
ella a casa de una amiga suya de confianza y con
quien ella habia siempre comunicado sus mas escondidos intentos, Agradole el parecei* y ejecutaronlo
con diligencia.l^°
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El caso de Teresa de Manzanares es bastante dlferente,
pues no obstante la crueldad que esta picarona exhibe en la
obra literaria,1^9 no necesita fugarse de la justicia o de
la victima burlada mas que una sola vez.

Teresa prefiere

esconderse por un tiempo, o cambiar de identidad con el disfraz, o a b o c h o m a r a la victima de tal modo que desista en
su intento de castigar a su burladora apicarada:
Envio luego a un criado a darme aviso de como estaba,
y como viese mi casa ceri’ada y que los vecinos le
informaron de mi mudanza, volvio a decirselo a su
afligido senor, el cual se dio por enganado, congojandose de tal manera, que le sobrevino una calentura, con que tuvieron en que entender los medicos
y un diestro cirujano.l^O
La unica fuga ocurre hacia el final de la obra novelistica, despues que Teresa de Manzanares comete dos burlas
bien pesadas contra dos pretendientes amorososi
Pareciome bien su acuerdo, porque quedar en Toledo
era dar motivo a que los ofendidos hlciesen suertes
en mi, / asi nos dispusimos el escudero, las dos
esclavas y yo a no dormir en toda la noche por
salir esotro dia de la ciudad con toda la prisa posible.
Toda la noche se nos paso en componer la
ropa, y poco antes de amanecer sali con Marcela
de embozo, y a los Mesones de la Sangre hallamos
un carro manchego en que poder i m o s a Madrid. 151
Por otro lado, las cuatro "harpias" suelen fugarse cada
vez que ejecutan una estafa.

Luisa y su comitiva familiar

escapan de la casa del genoves adinerado despues de lograr
con exito una burla monetaria:
se pusieron en su coche, y en vez de salir por la
calle de Alcala a la pi-evenida fiesta, con las
galas y joyas del genoves, acudieron a la custodia
de ellas y a ponerse en salvo en una casilla de los
barrios de Santa Barbara, donde en dlferente traje,
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se ostentaron a la vecindad, mudando luego Mogrobejo
el encerado al coche y ocultando los caballos en
parte secreta.152
Feliciana escapa tambien con su botln de dinero contante, que logra robarle al inexperto pretendiente milaness
. . . cargaron con el cofrecillo y con una maleta de
vestidos de Feliciana, y por la puerta de la otra
casa se pusieron con brevedad en casa de dona Estefania, su amiga, que vivia cerca de alii.153
Otra de las "harplas", Constanza, no se deja atrapar
del avaro cura que resulta burlado y estafado de mil quinientos ducados en reales de a ocho s
luego que vio el dinero en su poder, dejo la casa
en que vivia, y con su duena y escudero tomo el
camino a Illescas, llevandose su moneda y joyas,
dando a entender a los de casa que dejaba aquel
cuarto por ser melancolico.15^
Y finalmente, la ultima de las harpxas, Dorotea, se
lanza a la fuga tambien, despues de la estafa burlona que
comete contra un pretendiente amoroso;

"...

aquella noche

habia dejado el albergue y no se sabia de ella. "155

Teodoi’a,

la ultima protagonista apicai'ada de este gi-upo, exhibe un
minimo de movilidad fugandose solamente una sola vez en toda
la obx-a novelist ica; pero esta fuga no es motivada poi’ el
deseo de escapar de su victima o de la justicia como hemos
visto en los casos antei'ioi'es.

Aqui sucede todo lo conti'a-

rio, puesto que Teodora se fuga para escaparse de sus burladores.

La desafortunada moza no logra, en toda la obra

literaria, ejecutar bui'las conti'a sus pretendientes amorosos, sino que estos las ejecutan conti'a la moza que l'esulta
sex* tan tonta:

". . . la apei'i'eada Teodoi’a que, llorando
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sin esperar a su galan, aborrecida y desesperada, se embarco
en las galeras de Sicilia."156
Mudadas:
Otra manif estacidn de la liber tad. flsica son las muda
das de casa, posada, barrio o ciudad.
bligatorias, en busca de mejor fortuna.

Estas pueden ser oTeresa de Manzanares

sufre cuatro mudadas obligatorias al ser expulsada

de dife-

rentes hogares, comenzando por el suyo propio de mozuela.
Al quedar huerfana de padre, la madre aleja a la hija de su
lado cuando le quita el puesto en la cama matrimonial y se
lo da al primer amante de transito que se le presenta en el
meson:
. . . acomodandome a dormir en la cama de la criada,
cosa que yo sent! en extremo, y aunque nina, bien
se me traslucio la causa porque se hacla aquella novedad conmigo, con lo cual tuve tanta ojeriza al
huesped, que no le podia ver delante mis ojos, de
suerte que su presencia me helaba en lo mas sazonado
de mi humor, y as I, todas las veces que podia quedarme a dormir en casa de mis maestras, no iba a
casa, acomodandome en la cama de una hija que tenia
la una de ellas.157
Mas tarde, Teresa de Manzanares es expulsada Injustamente otra vez de casa de una senora noble que la tiene en
su casa para su servicio y companlas

". . . n o deje de sen-

tir verme echar de ella con tanta violencia no teniendo la
culpa, llevelo con paciencia,"158

Pero la tercera y cuarta

expulsion son causadas por desmascaramientos publicos que
sufre la picarona al ser descubierta en delitos de falsa
identldad. -*-^9
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La primera mudada casi voluntaria de Tei-esa de Manza
nares se efectua al quedar huerfana de madre,

(y anterior-

mente de padre como acabamos de observar arriba).

La huer

fana se muda a casa de las maestras de labor que la reciben
cordialmentei

"Halle amparo en aquellas dos hermanas, mis

maestras de labor."160

Esta cordialidad persiste por tres

anos pero al crecer la mozuela, sus necesidades aumentan y
se transforman, produciendo en la adolescente un gran anhelo
de libertad personal, que no goza bajo la tutela de las
maestras de labor.

Teresa decide liberarse de este control:

Yo estaba con tanto deseo de salir de la sujecion de
las viejas, que me determine a casar, aunque fuese
con tantos anos, y as! el casamiento se trato secretamente, sin que ellas lo supiesen nada de el, hasta
que la misma noche que el novio me llevo a casa.l°l
Despues del primer matrimonio, la viuda Teresa regresa
a vivir con sus ancianas maestras otra vez, pero esta permanencia no dura mucho porque la peregrina Teresa se lanza
en busca de mejor fortuna otra vez:
Con esto me hicieron determinar a dejar la Corte,
asegurandome grande ganancia alii . . . .
Dispuse
de mis ajuares . . . el dinero que tenia en los
Fucares lo acomode en letras . . . salimos en dos
mulos de Madrid, un sabado por la tarde, en la compania de dos sacerdotes y un estudiante, que iban
el mismo viaje.162
Esta es la primera vez que Teresa abandona Madrid para visitar otras ciudades espanolas,

Llega a Cordoba despues de

un viaje muy accidentado y pone casa cerca de la plaza.1^3
La perraanencia en Cordoba no dura mucho porque Teresa de
cide pasar a Malaga para ejecutar alii un gran embuste:
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Como estaba en resolucion de irme de Cordoba, en
aquel mes que estuve retirada . . . .
Llegamos
a aquella antigua ciudad . . .164La visita a Malaga no dura mucho tiempo tampoco y la
peregrina Teresa pasa a Granada para seguir despues a Se
villa, trabajando ahora en una compania teatral

ambulante.165

Al enviudar de su segundo marido se muda a una casa en Se
villa:

"Sali de la posada en que estaba y puse casa en los

barrios del Duque."166

y

durante el tercer matrimonio,

la movible Teresa de Manzanares cambia de barrio otra vez:
"Mudamos de barrio, yendonos a vivir cerca de San Agustin y
de la puerta de Camona."167

Finalmente, al quedar viuda del

tercer marido, Teresa decide acercarse paulatinamente a Ma
drid e ir abandonando el sur de Espana:
Pareciome hacer mudanza de Sevilla y acercarme a
Madrid, aunque no entrar en el, y asi dispuse mi
viaje a Toledo, imperial ciudad, y una jornada de la corte de Espana, Vend! los muebles que podian
ser de embarazo, y del dinero que hice de e l l o s . . . l 6

8

Se cierra este ciclo de la peregrinacion picaresca de
Teresa de Manzanares por las ciudades del sur de Espana al
regresar definitivamente a Madrid, cuna y patria de esta
heroina literaria:
Naci en la corte y volvlme a mi centro, con algun
caudal granjeado, no puedo decir que con buenos
modos . . . .
Tome casa en los barrios de San Se
bastian, alegres por su sana vivienda como por estar cerca de los dos teatros de las comedias, y
porque cerca de ellos viven los representantes y
las damas de la corte se llaman comunmente barrios
del placer. Alii alquile una casa sola, bastante
para mi corta f a m i l i a .169
Al final de la obra, Teresa anuncia una segunda parte,
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iniciandola parcialmente con el cuarto matrimonio que contrae con un mercader de Alcala de Henares, ocasionando esto
otra mudada a esa ciudad y un nuevo ciclo de peregrinacion
picarescas
Mudando de familia quise buscar en Madrid a Teodora,
en cuya casa me crie, y acudiendo a los barrios
donde habia habitado, supe haberse casado en Alcala
de Henares. . . . Pareciome hacer mudanza de Madrid
e irme a Alcala, adonde estaba mi amiga, y asi la
dispuse brevemente . . . el dinero que tria, que
serian hasta dos mil escudos en oro puse en trato...
concerto mi boda . . . .
Las cosas de su miseria
piden nuevo volumen, que en este seria alargarme
mucho.170
El caso de Flora - como el de ciertas protagonistas
apicaradas que aparecen en la narracion novelesca ya adultas
y en proceso de ejecutar su unica o ultima estafa - ofrece
pocos detalles biograficos de la protagonista.

Wo obstante

esta carencia de datos evidentes sobre las mudanzas de Flora,
existe una documentacion suficiente para senalar cierta movilidad en la vida de esta heroina literaria.
La primera mudada la hace de Cantillana, su aldea natal,
a Sevilla, la ciudad mas cercana.171

La segunda mudanza se

efectua hacia la capital espanola al abandonar Sevilla en
busca de mejor fortunas
Entre en esta Corte muy aprisa, y ella con el mismo
paso se ha entrado tanto en mi, que nunca parecio
haber estado fuera della segun me deje llevar de
sus fueros y costumbres,172
En Madrid, Flora cambia de barrio cuando necesita mudar
de identidad para enganar a su futuro mai'ido:
Puse en pregon mis joyas y galas, y juntando el
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dinero que fue preciso dellas con el demas que yo
tenia, mude de barrio, el nombre propio, el apellido,
las criadas y el traje.i73
Al final de la obra literaria, el recien casado marido
prosnostica una futura mudanza de Flora al indicar sus intenciones de irse a vivir a las Indiass

"...

volverme con

ella a las Indias, donde pasara por mujer de la calidad que
yo quisiere darla."!?^
Las dos "harpias", Luisa y Feliciana son dos protagonistas apicaradas que no aparecen en la obra literaria du
rante sus infancias ni adolescencias tampoco, lo cual limita
mucho los informes biograficos.

A pesar de esta limitacion

informativa, Luisa y Feliciana exhiben claramente cuatro
mudadas en el transcurso de la accion.

La primera ocurre

despues de la muerte del padre cuando dona Teodora, la madre
de las huerfanas, decide irse a Madrid pai-a mejorar la situacion economica de ella y de sus hijas.

Dona Teodora es-

coge Madrid poi' ser una ciudad mas cosmopolita y accesible
a todo segun su consejera celestino-picarescat
Estimo en mucho Teodora los consejos de la anciana;
y con su persuacion mudo de intento y enderezo proas
a Madrid, esperando con los advertidos documentos que
le prometio, verse de buena venjura (sic), y asi
acomodando su ropa en un cai'ro de los del ordinario
de Sevilla, y asi mismo sus personas, se pusieron en
camino de Madrid, no olvidando de llevar la lnstruccion de la taimada amiga suya.i75
Una vez llegadas a la capital espanola, las hermanas
deciden cambiar de alojamiento al elegir una posada mejors
"Aquella noche durmieron alii, aunque incomodamente, y el
siguiente dia se mudaron a una posada de las buena?" que
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tiene la calle de la Espada."176

Pero este nuevo domicllio

no satisface a las dos mozas ni a la madx-e tampoco, las
cuales deciden volver a mudarse lo antes posibles
Cuando en una buena casa vieron que un papel fijo
en su puerta, daba X'azon de como en ella se alquilaba el cuarto mas principal . . . con esto se
apearon, y pidiendo las H a v e s de el, en un cuarto
bajo que a la entrada habia, subio a el una cx-iada
a mostrarsele; no era la casa grande y as! el
cuarto era acomodado para lo que dona Teodora habia
menester,177
Y ultimamente, cada una de estas dos heroinas se muda
independientemente una de la otra para ejecutar debidamente
las estafas monetarias,

Cada mudada va de acuerdo con la

maquinacion de la estafa proyectada, produciendo diferentes
modos y formas en la ejecucion de la mudanza,

Luisa se

acerca a su futura victima amorosa, un viudo verde, mudandose a una casa abalconada justamente enfrente de la otra
para ser lo mas vista y estar lo mas cerca posible del viudo,
y al mismo tiempo, mantenex* una distancia apax-ente y decox'osa que su nueva posicion social de x'ecien viuda x-equiex-e:
Enfx-ente de la posada de este (cuyo nombx’e ex*a
Cesax* Antonio) tomo cuax’to nuestx'a sevillana.
Ex'a
el px'incipal de ella con balcon a la calle; el tx'aje
con que quiso entx’ax* fue de viuda, al modo de estas
que enjugan bx-evemente el llanto de sus difuntos
esposos,178
En camblo, Feliciana
mudanza que va de acuex'do

escoge otx-o px'ocedimiento

en su

con su futux-a estafa,

vez de

En

escogex* una casa apax’te como hace su hex'mana, Feliciana se
lanza directamente en los bx-azos del Joven milanes fingiendo
un gran desespex'o y una desgx'acia inminente.

El cox-tes y

libex'al extranjex’D le bx-inda la proteccion de su casa, a lo

136
cual la astuta moza responde en tono afirmativos
le agradecio mucho la dama el favor que le hacla, y
confiada en su promesa aceptaba su posada por el
tiempo que se ofreciese estar alii para su seguridad, lo cual hacla con la conflanza que le daba su
pers ona.179
La picarona Feliciana se instala instantaneamente en su
nuevo domicilio.
El caso de las otras dos hermanas, Constanza y Dorotea
es bastante parecido al anterior, pero los informes biogra
ficos de sus infancias y adolescencias son aun mucho mas escasos que los anteriores, pues no se tienen noticias de
ninguna mudada, lo cual es indispensable para la ejecucion
de estafas picarescas.

La unica mudanza que se conoce de

Constanza se efectua sin tanta pompa y ostentacion como la
de la otras dos "harplas", pero el uso del coche sigue siendo un requisito indispensable en estas heroinas que aparentan siempre ser damas principales de cierta posicion socials
se metio en el coche que, mudando de cubierta y de
caballos y cochero, pudo entrar en Madrid sin refres
car memorias de haberse visto jamas pasear sus calless
. . . Tomo cuarto en los barrios de la Merced, de
donde, en su coche, habia de salir a hacer su presa
. . . .
Puesta su casa en forma, dio principio a su
engano.180
La mudanza de Dorotea, como la de las otras tres "harplas", se efectua siempre dentro de Madrid, cambiando solamente de barrio y disfrazando el exterior del mismo coche
despues de haber dejado pasar cuatro meses entre la mudada
de su hermana y ahora la suya:
Volvio el coche a mudai* pellejo y tiro de caballos,
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y asimismo, cochero, y con otro nuevo se tomo cuarto
en Madrid en los barrios de Anton Martin, por diferenciar de los otros que habian vivido, y despues
de haberle tornado y que fuese principal arrimado a
una cochera, con nuevo escudero que tomaron.l°l
Rufina, la proxima herolna de este grupo, acusa una
sola mudada voluntarla en toda la obra novelistica, despues
de haber exhibido muchas de obligacion, como acabamos de
observar anteriormente en la parte que trata de las fugas.
Pues bien, al quedar Rufina viuda de su primer marido, se
rouda a un local mas barato para ahorrar dinero ya que su
posicion economica es mas limitada.

Es realmente una mudada

casi obligatoria, pues su nuevo estado economico la impulsa
a mudarse, pero como existe el libre albedrio hay que reconocerla por mudada volunataria:
con esto le fue fuerza mudar de habitacion en diferentes barrios y en casa mas barata de alquiler.
pues su caudal no era para pagar la que tenia.
En cambio, el caso de Cristina es unico entre todas,
pues el autor nos informa de las mudades de Cristina de una
manera general, omitiendo toda particularidad y abundancia
de detalles s

"Muchas fueron estas, porque siempi'e que mu-

dava (sic) casa, que no eran pocas

. . ."183

Cambios de oficios y empleos:
Ya se ha tratado este tema en

el segundocapitulo te-

niendo en cuenta esencialmente lo economico-social al notar
la clase y la cantidad de oficios y empleos que usa la pi
cara para procurarse un sustento.

Nuestro interes en este
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momento se dirige esencialmente a senalar la movilidad fislca que este cambio continuo de oficios y empleos representa por su frecuencia.
Teresa de Manzanares desempena muchlsimos oficios y
empleos, exhibiendo una gran movilidad,

Teresa es mozuela

de m e s o n , c a n t a n t e y recitadora de chistes,l85 confidente
y alcahueta,186 peluquera y peinadora,1^7 medica y alquimista,l 88 cantante de teatro,l89 dama farsante,190 y prostituta cortesana.191

Justina tambien desempena muchos oficios

y empleos; es moza de meson,192 limosnera,193 prostituta,19^
confidente,195 medica y enfermera,19 6 y farsante en gene
ral, 19 7
Hay otras tres heroinas apicaradas que presentan menos
diversidad.

Elena es prostituta adolescente,198 dama far

sante,199 limosnera beata ,200 prostituta cortesana ,201
Teresica es fregona y ayudante de cocina,202 dama farsan
te, 203 y prostituta.20^4-

Rufina es prostituta,2°5 dama far

sante,20^ y alquimista,20?
El resto de las heroinas apicaradas consta de siete
mujeres que exhiben menos diversidad.

Cristina es crlada o

dama de compania,20^ limosnera y alcahueta,2°9

Flora es

prostituta y dama farsante, 21° mientras que Teodora es pros
tituta unicamente.2H

Y las cuatro "harpias", Feliciana,

Luisa, Constanza y Dorotea son damas farsantes de gran ca
libre .212
La picara exhibe una mudanza constante de oficios y
empleos lo mismo que su congenere exhibe un cambio frecuente
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de amos, reflejando ambos pei'sonajes un vivlsimo deseo por
la libertad de movimientos pero de forma bien dlferente.
Este afan por la libertad se percibe tambien en la picara
en sus transformaciones de identidad por medio de cambios
de nombres y apellidos.
Cambios de nombres y apellidos:
En estas heroinas apicaradas existe una tendencia hacia
la mudanza de identidad,

Esta mudanza o mejor dicho, enmas-

caramiento, es flsicamente necesario para la concepcion de
la picara literaria, porque permite que estas heroinas escapen de la ley o de la victima burlada.

Tambien presenta

un aspecto puramente mental porque acusa un deseo de escape
de la realidad cotidiana y una busqueda constante de la
identidad personal.

Esta libertad mental se revela exterior-

mente en los cambios de nombres y apellidos.

De las doce

protagonistas de este estudio, mas de la mitad exhibe esta
propens ion? y dos de entre ellas, Teresa de Manzanares y
Feliciana, se separan distintamente del resto por repetir
esta tendencia varias veces en el transcurso de la accion
novelistica.
Tei'esa de Manzanares empieza a manifestar esta inclinacion por la transformacion de la identidad al cambiar de
apellido aun antes de casarse por vez primeras
. . , yo no tengo de negar a vuesa merced quien sea
mi padre; era un caballero de Burgos que se llamaba
don Lope de Manzanedo . . . .
Verne aqul el senor
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lector, mujer de casa y familia, y con un retumbante don anadido a la Teresa y un apellido de
Manzanedo al Manzanares.213
Vuelve Teresa a cambiar su apellido cuando se casa por
tercera vez, pasando de Manzanedo a Mendoza:

"...

quiero

que entendais que yo me llamo Teresa de Mendoza, viuda de
don Alvaro Osorio."21^

Pero el cambio de identidad mas per-

fecto que ejecuta la astuta moza es cuando se disfraza de
argelina y logra pasar por otra persona, mudando su nombre
y apellido por medio de un documento falso:
Cei'tifico yo, Galceran Antonio, notario de esta
ciudad de Valencia, que a la playa de ella, en lugar
que llaman el Grao, arribo una barca con treinta y
seis personas, que en ella dijeron haberse escapado
tx-es dlas habia de la ciudad de Ax'gel, donde estaban
cautivos en podex* de los infieles, entx-e los cuales
venia dona Feliciana de Mendoza y Guzman, que dijo
sex* nacida en la ciudad de Malaga, hija del capitan
Sancho de Mendoza y de dona Leonox' de Guzman, a
donde fue cautiva de edad de cinco anos con dos
cx'iadas de su madx'e, a peticion de la cual, he dado
esta cex'tif icatox’ia signada de mi signo y fii'mada
de mi nombx’e , y as imismo compx'obada pox* tx*es notax'ios de la misma ciudad, en que cex'tifican mi legalidad.215
Es cux’ioso notax* que de este enmascax'amiento ax'gelino,
Tex-esa de Manzanax*es extx-ae el apellido de Mendoza que va a
usax* mas tai'de pox' toda la obx'a, pex’o abandona el ficticio
nombx'e de pila de Feliciana y x'estituye el suyo px’opio de
Tex'esa:

", . . m e llamo Tex'esa de Mendoza, viuda de don

Alvax'o Osox’io," como acabamos de obsex'vax* ax'X'iba en la cita
numex'o doscientos catox'ce.
No obstante esta aclax'acion de idendidad, no debemos
confundix* a Tex’esa de Manzanax'es con Feliciana, la segunda
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protagonista apicarada de este grupo, la cual sufre tambien
varios cambios de apellidos.

El primero lo ejecuta su madre,

dona Teodora, la guia maquinadora de las cuatro "harpias".
Pues bien, Feliciana cambia de identidad al llegar a Madrid
y al ser aconsejada por la astuta madre:
Faltabale a Teodora el dar apellido a sus hijas y aun
el tomarselo ella, que es una de las importantes circunstancias que le advirtio la vieja, y acordandose
de las nobles casas de los senores de Espana se puso
a escoger como en peras 5 y asi quiso que su mayor
hija se llamase dona Feliciana de Toledo, apellido
que quiso que le viniese por linea masculina traido
arrastrado por los cabellos de la casa de Alba.21o
Y mas tarde, Feliciana de Toledo se muda el apellido de
nuevo al describir sus antepasados a la futura victima de su
bztrla:

"— Don Lope Zapata y Meneses, del habito de Cala-

trava, fue mi padre, hi jo segundo de don Bernardo Zapata y
Meneses, del mismo habito . . ."217
la mudanza de su nombre de pila:

Tampoco pasa por alto

", . . m i senora dona

Blanca, no muestre afligirse de nada, que donde yo estoy no
le han de faltar galas . . . .

Mi senora dona Blanca , . .

yo lo pagare con p e s a r e s . " 2l 8
Entre las otras protagonistas que muestz*an menos frecuentemente la mudanza de nombres y apellidos, se encuentra
por primera, Luisa, la hermana de Feliciana.

Como acabamos

de observar arriba, dona Teodora, la madre de las dos "har
pias", decide darle a cada hija un apellido diferente, prefiriendo otorgarle a su hija Luisa el de su abuelo m a t e m o :
"Restaba que del suyo se derivase el de su hija dona Luisa
y asi aplico el de Cardona, con perdon del duque."219

Y mas

1^2
tarde, cuando Luisa ejecuta la estafa contra Cesar Antonio,
el viudo verde, la astuta moza se cambia por cuenta propia
el apellido y tambien el nombre de pila esta vez;
. . . le dijo ser una senora de Zaragoza, llamada
dona Angela de Bolea, que habia sido casada con
un gran Caballero de aquella ciudad; su venida a
la Corte era . , ,220
Otra protagonista, conocida tambien entre las "harpias",
es Constanza, la cual muda de nombre y apellido solamente
una vez durante la estafa que comete contra el cura avaro;
— Yo, senor mio, soy natural de Sevilla; alii naci
de nobles padres, con el apellido de Monsalve, mi
madre dona Mencia de Saavedra, y a mi, unica hija
suya, me llaman dona Rufina de Monsalve y S a a v e d r a , 221
Lo mismo sucede con Flora, pues se cambia el nombre de
pila y el apellido solamente una vez, pero logra un cambio
total de identidad;
Puse en pregon mis joyas y galas, y juntando el
dinero que fue preciso dellas con el demas que yo
tenia, mude de bai-rio, el nombre propio, el ape
llido, las criadas y el traje.222
A pesar de que Rufina ejecuta tantas travesuras api
caradas durante su vida literaria, solamente una vez se cam
bia de nombre por cuenta propia al ejecutar la primera de
sus tantas estafas;
Dichoso el dia, la hora y punto en que mis ojos,
reconociendo mi casa, se emplearon en tu vista,
hermosa Teodora, pues de tan buen empleo ha resultado el conocimiento de tantas perfecciones y tan
consumadas gracias,223
Otra tendencia en esta mudanza de nombres propios y
apellidos es la contribucion de parte del mismo autor en
crear una multiplicidad de apodos y frases epiteticas que
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caracterizan a estas protagonistas apicaradas.

Estos apodos

aparecen siempre en el mismo titulo de la obra literaria.
Por ejemplo, Francisco Lopez de Ubeda, llama a su protagonista Justina, la picara Justina; Alonso J. de Salas Barbadillo llama a Elena, la hija de Celestina; a Teresica, la
nina de los embustes; a Teodora, la dama del perro muerto;
a Cristina no le da ningun sobrenombre ni epiteto en el
titulo; sin embargo a Flora la llama la sabia Flora Malsabidilla en el titulo de la obra,

Y Alonso de Castillo Solor-

zano llama a Luisa, Feliciana, Constanza y Dorotea, las har
pias en Madrid; a Teresa de Manzanares, o Manzanedo, o Men
doza, la nina de los embustes, de la misma manera que se
conoce a la otra Teresa anterior de Salas Barbadillo; y
finalmente a Rufina la llama la garduna de Sevilla.
Paralelamente a esta evidente pluralidad de nombres y
apellidos de las heroinas apicaradas del siglo XVII en Es
pana, aparece oti'a tendencia a la movilidad mental, la que
se refiere a los frecuentes cambios de maridos y amantes de
la picara,
Cambio de maridos y amantes;
Las doce protagonistas apicaradas se dividen en cuatro
grupos con respecto a los cambios de maridos y amantes.

El

primer grupo consta de dos mujeres que acusan una gran movi
lidad mental al cambiar de maridos y amantes por lo menos
ocho veces en la obi'a literaria.

El segundo grupo, mas
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extenso en el numei'o de mujei-es por llegar hasta cinco el
numero, acusa menos movilidad mental al demos ti-ai’ solamente
de dos a cinco los cambios de maridos y amantes,

El tercer

grupo lo constituyen unicamente tres mujeres, acusando un
solo cambio de amante.

El cuarto y ultimo grupo, se compone

de dos mujeres que no demuestran tener ningun marido ni
amante en toda la obra novelistica.

Por consiguiente, mas

de la mitad de las protagonistas estudiadas acusan una fuerte tendencia al cambio de maridos y amantes, lo cual revela
claramente una gran movilidad mental.
Analicemos mas de cerca estos cambios comenzando con
Rufina y Tex-esa de Manzanai'es, las dos mujei-es del pi-imex’
gi'upo.

Rufina exhibe un total de ocho cambios, dos de mai'i-

dos y seis de amantes, siendo la pi'imei'a de este gi-upo en
impoi-tancia.

Pues bien, Rufina conti'ae mati'imonio a una

tempi’ana edad - como se ha de espei-ai' en este tipo de mu
jeres pi-ecoces en todo - con un hombi-e mucho mayoi’ que ella
pero dispuesto a todot
. . . que en ocho dias que se ti'ato de su consoi-cio,
se vio dueno y esposo de toda aquella hei*mosui'a.
Era buena pei-sona y muy amigo de la honi'a, y asi
cai’go con mujei* y suegi’o. 224El segundo mai’ido de Rufina, es un hei'moso y joven galan, del cual x’ecibe antei'ioxrmente su cax-ino dui'ante la
epoca que este joven es su amante seci-etos
Rufina y su amante, escondidos de los ojos de Gai'ay,
a lo menos ella, vivian en Madi-id casados, poi’que
luego que llegai'on se hizo la boda.225
Con respecto a los amantes, esta moza demuesti-a tener
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seis en el transcurso del tiempo que abax’ca la obx*a nove
list ica, comenzando en su pubex'tad px'ecoz hasta llegar a su
madux*ezj pex'o dux'ante la adoleseencia, Hufina pax*ece tenex*
ya una gx*an cantidad de px*etendientes amox'osos pox* gozax*
de mucha libex'tad:
Con las ausencias que hacla de su casa Tx'apaza comenzo su hija a tenex* libex'tad pax*a dejax'se vex* a
la ventana y sex* vista, de suex’te que, a la fama
de su hex*mosux*a, ya fx'ecuentaban la calle
muchos
px'etendientes.226
Sin embax’go, no obstante el exito del atx*activo fxsico,
Rufina no logra tenex* ningun amante sex'io hasta despues de
casada pox* px*imex*a vez, apx'ovechando la ocas ion pax*a gozax*
las x'elaciones de dos amantes dux'ante esta epocas
y Feliciano.227

Robex'to

Despues de estos dos amantes, Rufina en-

viuda de su px'imex* max’ido y se lanza de cuex’po entex*o a la
vida libex'tina pax*a mejox'ax* su destino, logx*ando su px*oposito con la ayuda de su belleza y atx*activo flsico, los
cuales seducen facilmente a los amantes, vxctimas futux*as
de sus embustes

j

Sintio Kax’quina, ya medio amax'telado, que la estada
de Rufina en su quinta fuese pox* tan bx*eve tiempo,
que quisiex'a fuex*a pox* m u c h o . 2 2 8
El cuax’to amante que logx*a conseguix* esta hex'mosa moza,
es un genoves rico, Octavio Filuchi, que se enamox'a locamente de la atx*activa

espanola, bx'indandole su

casa depx*i-

mex*a, intencions

. le ofx'ecio un jax'din y

casa quees-

.

taba en la vex'de max'gen del clax’o Guadalquivix*, "229 en cuyo
lugax* pasa Rufina una buena tempox'ada bajo la px’oteccion de
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su amante.

Mas tarde, Crispin, un famoso ladron que se dis-

fraza de ermitano, se deja seducir tambien por la belleza de
Rufina. 2 3°

Y el ultimo amante de Rufina es el gallardo don

Jaime que logra seducir a la belllsima picaronas

"Rufina se

descuido y don Jaime se hallo favorecido della del todo."231
No es solamente la belleza de la moza lo que seduce a don
Jaime, pues la mentira sobre el origen noble ayuda notablemente a crear un ambiente propicio para esta seduccion mutua.
La otra protagonista apicarada de este primer grupo es
Teresa de Manzanares, que logra casarse cuatro veces en el
transcurso de la accion novelistica.

El primer matrimonio

lo contrae con Lupercio Saldana, un hombre ya mayor pero de
mejor posicion economica que la joven huerfana:
Reparaba yo mucho en la edad, porque tenia mas de
setenta anos, aunque se mandaba bien y estaba agil;
mas la amiga me dijo cuan rico estaba, cuan apacible
era, y lo que me regalarla . . . me determine a
casar, aunque fuese con tantos anos, y as! el casamlento se trato secretamente.232
Despues que Teresa enviuda de su pi-imer marido, es su
amante de la adoleseencia, el que se convierte en su segundo
marido al pasar del tiempo:
Con la continuacion de visitarme Sarabia . . . paro
todo en matrimonio. persuadiendome el a que nos
casasemos. , . .233
A pesar de que Teresa no es muy feliz en sus primeros
dos matrimonios, por los celos infundados del primer marido,
y la rufianerla del segundo, decide casarse por tercera vez
con un indiano adinerado y recien llegado de la America para
colmo de la miseriai
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Otra vez casada, estando blen ajena de verme la
tercera en aquel estado, y asi nadie diga mal del
dia hasta que pase . . . .
No quise dejar pasar
tan buen enlace y perderle, y asi mis bodas se
hicieron con mucha solemnidad, hallandose a ellas
muchos amigos del indiano.23^
No se conocen muchos datos del cuarto matrimonio de
Teresa de Manzanai-es, ya que la protagonlsta y narradora de
la accion novelistica, nos presenta este suceso como introduccion a una segunda parte, en la que este cuarto matri
monio y futuros hijos van a constituir el tema central de
la cbra en continuacion:

"Para la segunda parte remito con-

tar las vidas de todos,"235

Pero una cosa es cierta ya por

anunciamoslo la propia protagonista, este cuarto matrimonio
no la va a hacer feliz tampoco por la mezquindad de su nuevo
consorte:

"...

concerto mi boda con el tal mercader.

Iiubo en ella gran fiesta; pero duro poco, porque me emplee
en el hombre mas civil y miserable que crio la Naturaleza ."236
Sarabia es el primer pretendiente amoroso que es correspondido por la adolescente Teresa:

"El despejo con que dijo

esto ocasiono un cuidado en mi, que desde aquel dia quise
bien a aquel hombre, teniendo ya celos."237

En el segundo

encuentro con Sarabia, Teresa de Manzanares exhibe mas claramente su intencion amorosa, prometiendose ya favorecer al
amante en un futuro, si este continua con su perseverancia.238

Como es de esperar, Sarabia insiste en continuar

sus pretensiones amorosas, aun despnes que Teresa se casa
por primera vez; y es precisamente ahora que llega la
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oportunidad que tanto desea el galan en satisfacer sus
deseos, puesto que Teresa esta casada con un setenton y neceslta favorecer a Sarabia para mitigar sus penas gozando a
plenitud.239
El segundo amante de Teresa de Manzanares es -un noble
que se afecciona del lucimiento y hermosura de la madrilena
que en esta epoca se gana la vida cantando y actuando en
una companla teatral en Granada durante su segundo matri
monio s
, , . comence mas afable a dar audiencia al principe,
el cual comenzo a cuidar de ml por lo mayor, gastando conmigo largamente . . . .
Querlame bien.2^0
Al parecer Teresa se procura siempre un amante y un
marido slmultaneamente, pues cada vez que contrae matrimonio
entra en relaciones amorosas con otro hombre tambien.

Ahora

durante el tercer matrimonio acepta la galanterla de don
Sancho, un galan joven y atractivo que es todo lo opuesto a
su tercer maridos
El que hablaba conmigo estaba deseosIsimo de verme,
habiendome ya oldo . . . .
Pox' la orden del escudero
nos escriblamos, y don Sancho instaba en sus papeles
mucho que le enviase un retrato mlo, que este le
"
consuelo, pues no le podia tener con mi
Al enviudar de su tercer marido, Teresa continua las
relaciones amorosas con don Sancho, con el cual espera contraer matrimonio, porque piensa que este amante va a reaccionar igual que su primer amante que se casa con ella
despues de haber sido su amante durante su primer matrimonio.
Teresa de Manzanares se engana completamente.2^2
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Despues de mudarse a Toledo, Teresa logra entablar re
laciones con otro pretendiente amoroso otra vez; pero debemos notar que el proposito de estas relaciones es diferente
del anterior, ya que Teresa no espera contraer matrimonio
con este nuevo galan sino obtener un gran beneficio por
medio de una embusteria f emenino-picaresca.
Rufina y Teresa de Manzanares logran tener cada una un
minimo de ocho consortes que entran en la categoria de maridos y amantes.

La garduna de Sevilla exhibe dos maridos y

seis amantes mientras que la nina de los embustes los divide
con igualdad numerica en cuatro y cuatro respectivamente,
Las mujeres apicaradas del segundo grupo son cinco en
total y exhiben una disminucion evidente en el numero de
maridos y amantes,

Esta carestia de consortes duraderos en

el caso particular de la hermosa y atractiva Elena, se debe
en gran parte a la efemeridad de su vida, pues muere por
mano de la justicia a los veinte y tantos cortos de edad,
sin poder liegar plenamente a una madurez comparable a la de
las otras protagonistas que abarca este estudio.

No obstan

te esta limitacion en la duracion de la vida de Elena, la
moza logra gozar plenamente los placeres de una vida libertina a la picaresca.

Su unico y primer marido se compromete

a satisfacerla en lo mas posibles
Obligose Montufar, cuando se dio por esposo de Elena,
a llevar con mucha paciencia y cordura— como marido
de seso y, al fin, hombre de tanto asiento en la
dabeza— que ella recibiese visitas. . , .244
Montufar pertenece a una especie de marido rufian muy
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particular; pero a pesar de esto, hay que incluirlo en la
categox'la de marido y aceptarlo como tal.

El caso es pare-

cido al de Sax’abia y Teresa de Manzanares.245

Sin embargo,

no obstante la evidente disminucion en los consortes, Elena
logra contrarx-estar esta deflciencia, exhibiendo un gi-an
numex'o de px'etendientes amox’osos dux'ante su px*ecoz adolescencia:
Ya yo ex*a mozuela de doce a tx’ece anos y tan bien
vista de la coi'te, que ax'x’astx'aba px'incipes golosos
de x'obax'me la floi*, me px'estaban coches, dabanme
aposentos en la comedia, enviabanme en las mananas
de abx'il y mayo almuex'zos, y las tax'des de julio y
agosto mex'iendas, al x'xo , . . .246
Hay que considex’ax' a estos px’etendientes anonimos mas
bien como clientes de una px’ostitucion adolescente, pox*
existix' todos simultaneamente en la misma epoca y no entablax* lax’gas x'elaciones.

Sin embax'go, uno se destaca mas

que los otx'os dos, pox'que se enamox'a pex'dxdamente de la
adolescente picax'ona a causa de una bx'ujex'la que le lanza
la madx'e s
Este fue el galan mas asistente que tuve: pox'que
mi madx'e envio un dia, valiendose de sus buenas
ax’tes, en un X'egalo que le px'esento bastante pimienta, pax’a que se picase de mi amoi' toda su vida;
andaba el hombx'e loco . . . .247
Montufax*, el otx'o amante de Elena, es x'ealmente el
unico que entabla una lax’ga amistad y amox'lo que comienza
desde el px’incipio hasta la conclusion de la obx*a novellstica, siedo este amante una de las causas indix'ectas del fin
hox'i'endo de Elena. 248

l &s

x'elaciones amorosas de Elena con

Montufai’ dux’an hasta que Elena encuentx'a a oti'o amante en
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la corte e intenta deshacerse de su primer amante envenenandolo y precipitando el final de la obra.2^9

Este ultimo

amante de Elena es Perico el Zurdo, un individuo mal visto
por Montufar porque no aporta ningun beneficio a Elena, y
mas tarde va a volverse inesperadamente el verdugo casual de
ambos amantes, ocasionandole la muerte a Montufar y tambien
a Elena.250
Flora, la segunda mujer de este grupo, contrae matri
monio solamente una vez pero exhibe dos amantes durante su
post-adolescencia.

El unico marido de esta picarona, es

tambien el primer pretendiente amoroso de la adolescente
Flora, el cual contrae matrimonio con ella al regresar de
las Indias, en donde ha pasado varios anos.

Flora, que cam-

bia de nombre de pila y de'apellidos pai-a enganar al vanidoso amante de su adoleseencia, recibe un rotundo exito al
final de la obra literaria al lograr contraer matrimonio con
el indiano enriquecidos
Si lo fuere ya esta hecho; no hay sino tener prudencia y silencio; volverme con ella a las Indias, donde
pasara por mujer de la calidad que yo quisiere darla,
que verdaderamente yo estaba tan enamorado, que esto
no podia tener otro remedio para mi remedio.251
El primer amante de Flora es un sevillano rico que
llega a la ruina economica por ser tan dadivoso con su amada
andaluza.252

tarde Flora se muda a Madrid y entabla re

laciones duraderas con un ministro de la corte, llevando
una buena vida de placeres por un largo periodo:
. . . en ella elegx la amistad de un hombre, ministro
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en la ocupacion, Creso en la riqueza y Alejandro
en el animo.
Su amistad recatada y atenta me difamo poco, me fructifico mucho: estuve en su obediencia tres anos, hasta que la muerte arrebato con
brevedad un hombre que, siendo pecadox* libre en
ofensa del cielo, era triburario mio en servicio
del infiemo.253
Despues de estos dos amantes bastante duraderos, Flora
se lanza a la lujuria traviesa y goza los favores de muchos
pretendientes amoi'osos sin entablar largas relaciones con
ninguno:

"Dejeme llevar luego de la ti'avesui-a golosa de al-

gunos lucidos mozuelos, y hecha pasta comun, a todos sei'vi
con mis deleites, de todos l’ecibl satisfacciones,"25^

A

estos dos amantes les sigue un pei'iodo de gi'an libei-tinaje
en el cual Floi-a pasa de mano en mano como moneda falsa,
Pei'o

es despues de este pei'iodo ei’otico que la moza decide

calmai'se y l'esuelve conti'aei' mati'imonio con Teodoi’o, vanidoso pi’etendiente amox’oso de su adoleseencia y l’ecien llegado de las Indias,
Justina es oti'a pi'otagonista que pei'tenece a este se
gundo gi'upo.

A ti'aves de la obi'a litei'ax’ia apai'ecen espoi'a-

dicamente vai'ios pi'etendientes amoi'osos pero esta moza
vivai’acha siempx'e los l’echaza poi’ una l'azon o poi' oti’a,255
El desintex'es de Justina se vuelve a extei’ioi'izar en oti'a
ocas ion.256

y en el meson de la buena Sancha Gomez, Justina

vuelve a hallai'se en una dificultad ei'otica que l'esuelve
satisfactoi'iamente desbai'azandose del pi’etendiente amoroso
al ser secundada por su gran rapidez mental e habil de in
gen io 1
Asi que, estando yo durmiendo a sueno suelto, pasada
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ya la medianoche y digerida la mona, me canto el
gallo muy cerca . . . .
Fue el caso que el senor
doctor Berto querla hacer otra cura en casa, y no
a la huespeda.
Echen la buena barba, y vean a
quien cabla el mledo.
Yo debo de ser,
Triste de
mi, si no supiera conjurar fantasmas de entre once
y mona.
Yo que le sent! el humor y adivine de que pie cojeaba el muy licenciado, dijele muy de pi'isa:
— ISenor Araujo!
'iCe, Ce!
,?No oye? Escuche,
escuche.
,?No sabe? estese quedo no haga ruido.
^Oyeme? Oya . . . sepa que despues que se acosto
han venido un monton de huespedes, y yo . . . 3
Ahi junto a su cama esta uno, y dice que es muy
pariente mlo. . . . Por su vida le ruego dos
cosas . . . ,257
A pesar de que a traves de la obra novelistica, Justina
acusa una ausencia total por lo erotico al despex'diciax* vax'ias ocasiones que le bi-indan sus pi'etendientes amoi'osos,
como hemos podido compi'obai' arriba, lo cual manifiesta una
pi'evalente inclinacion anti-ei’otica o quizas anti-masculina
de pai’te de Justina, siendo esta inclinacidn bien mai’cada,
es soi’pi'endente entonces obsei'var ahoi’a, hacia el final de
la obi’a, una l'apida transfoimiacion que se extei'ioriza e.n el
cambio total de actitud de esta moza.

Justina comienza a

hablai’ de la necesidad de marido y de casamiento l'eflejando
una metamorfosis sexual sorpi'endente; esto no se puede ex~
plicai' simplemente por la mayoi'ia de edad de la plcai'a que
es ya una mujei' en todo el sentido de esta palabi'a,

Obser-

vemos de cei'ca esta ti'ansfoi'macion vitals
Viendo, pues, yo que allende de las comunes y geneI'ales obligaciones que las mujei'es tenemos en sex'
vai'onesas y buscar varon, a mf me coi'rla tan pai'ticulai.’ pox’ el apx'ieto en que me via: me case con un
hombx'e de axmias, a quien yo habia nombx'ado cui’adoi'
y defensox* de los negocios de mi pai’tija. Este
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hombre de armas me armo, y si quieres saber como
fue, no digo mas . . . .
Mas luego que le quise
bien nunca tuve palabras,25°
Como se puede notar clai-amente en la cita anterior,
Justina refleja un deseo erotico que es un fendmeno completamente nuevo en esta complejislma persona.

Ademas, esta

es la unica protagonista apicarada que sufre una transformacion psico-vital tan rotunda al pasar de un anti-erotismo
evidente a ion erotismo bien marcado ahora.

Tal parece que

Justina se ha puesto en comunicacion con la protagonista de
otra obra celestinesca tan olvidada hoy:

La lozana anda-

luza, escrita por Francisco Delicado en 1528, o quizas antes,
pero aparece en esta fecha en Venecia.
Comenzando por el cuerpo y tei-minando por la personalidad de un individuo que se hace llamar Lozano,

(coinciden-

talmente o por influencia a lo dicho en el parrafo ante
rior), la gran labia de Justina nos da una descripcion minuciosa del primer marido:
Era alto de cuerpo, tanto, que unas damas a quien
pidio licencia para entrar a visitarlas se la dieron
con que se hiciese un nudo antes de entrar.
Era al
go calvo, serial de desamorado.
Ojos chivos y perspicaces, serial de ingenioso, alegre y sobrino de Venus.
Nariz afilada, que es de prudentes; boca chica, con
frente rayada, que es inicio de imaginativos. Corto
de cuello, que es senal de miserables.
Espalda ancha, de valiente.
Hollabase bien, mas de punta que
de talon, que es serial de celoso. No tenia un cornado, senal de picaro, y efecto de pobre.
Dos cosas
tenia por las cuales le podia despreciar cualquier
mujer de bien.
La primera que jugaba el sol antes que naciese....
La segunda, que era muy amigo de pollas . . . .
Era
mi marido Lozano en el hecho y en el nombre pariente
de algo e hi jo de algo.
Y preciabase tanto de serlo,
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que nunca escupl sin encontrar con su hidalgula.
Podia ser que lo hiciese de temor que no se olvidase de que era hidalgo, y no le faltaba razon,
porque su pobreza era bastante a enterrar en la
huesa del olvido mas hidalguia que hay en . . .259
Al parecer, la matei'ia de los matrimonios de Justina va
a ser el tema de las continuaciones de esta obra novellstica
y por lo tanto, la protagonista limita las informaciones
pertinentes al segundo y tercer matrimonio:
Y crean que si los principios de mis infantiles anos
les han dado gusto, les sera incomparablemente mayor
saber las aventuras tan extraordinarias que en el
largo tiempo me sucedieron con gentes de varias calidades, no solo en el tiempo que estuve casada con
Lozano, el hombre de armas, como se vera en el libro
primero, pero en el que lo estuve con Tantolaja, que
fue un viejo de raras propiedades, como se vera en
el libro tercero y cuarto.
Era unico el mi Santolaja, cuya muerte dio pricipio a mas altas empresas, las cuales me pusieron en
el felice estado que ahora poseo, quedando casada con
don Plcaro Guzman de Alfarache, mi senor, en cuya
maridable soy en la era de ahora la mas celebre mujer que hay en la corte alguna, en trazas, entretenimientos, sin ofensa de nadie, en ejercicios,
maestrlas, composturas, invenciones de trajes, galas
y atavios, entremeses, cantares, dichos y otras cosas de gusto, segun como se lo dira el citado segun
do tomo, en cuyo primer libro me llamo la alojada,
en el segundo la viuda, en el tercero la mal casada,
y en el cuarto la pobre. Libros son de poco gasto
y mucho gusto. 260
Teresica pertece a este segundo grupo.

Se saben pocos

detalles de su infancia, pero no obstante esta limitacion
informativa, se le conocen tres pretendientes amorosos en
las dos obras literarias donde aparece y tambien un marido
al final de la segunda obra.

El marido es hi jo de un rico

mercader:
. . . mozo recien heredado bonito de talle y abogado
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de entendimiento, que estaba della muy enamorado...
se caso con ella, a pesar de todo su linaje. 26l
Pero este matrimonio no dura mucho y Teresica enviuda a los
treinta dias de casada, hallandose libre otra vez para seguir ejecutando sus fechorlas:

. . el novio murio a un

mes de desposado,"262
A pesar de que no existan informes detallados sobre los
amantes verdaderos de la libertina y picarona Teresica, hay
que suponer la existencia de un gran numero de ellos de poca
durada segun la cita que sigue:
, . , quedo bastante medrada en hacienda y tan bien
industriada, en todos los pasos de la malicia, que
sabia muy bien como, donde y a quien se hablan de
poner las celadas y asechanzas para conseguir felices victorias; porque, aunque sus ahos no pasaban
de diez y seis, sus enganos eran^tantos que no se
sujetaban a un numero conocido,2°3
Luisa, la ultima mujer apicarada de este grupo, no exhibe ningun marido sino solamente dos amantes en toda la
obi-a.

Al llegar a Madrid, la hermcsura y lozania de Luisa

y tambien la alcahueterla de la astuta madre, le proporcionan la oportunidad de entablar relaciones amorosas con un
joven galan adinerado que se enamora perdidamente de la
hermosa

a n d a l u z a . 2 6 4

pon Fernando le declara a la astuta

dona Teodora, madre de Luisa, sus deseos e intenciones amorosos con extrema precision y claridads

"...

porque mi

designio solo se enderezo a servir a ml senora dona Luisa,
de modo que por firme y generoso mereciese llegar al fin de
mis deseos con los vlnculos del amor, no del matrimonio..."265
Fernando se convierte en un generoso amante de Luisa
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regalando a toda la familia hasta el punto de llegar a mantenerla .266

Un genoves rico y entrado en edad, el cual cae en la
tram pa amorosa que le tejen la hija y la madre, es en reali
dad un pretendiente amoroso sin llegar a nada concreto,
puesto que no goza los favores de Luisa.

Este ricacho es

simplemente una victima de una estafa o bux’la amorosa de la
picarona.
Como acabamos de observar arriba, la pxcara del siglo
XVII necesita una libex’tad pei'sonal amplia que le facilite
la ejecucion de sus bui'las y estafas,

Esta libex'tad que ad-

quiex’e la pxcai’a setecentista px'oduce una conducta amox'osa
que se adapta a cada una de las situaciones vitales que encuenti’a esta hex’oina litex'ax'ia en el tx’anscux’so de la vida
picax'esca.
Sentimiento amoi’oso
Esta tex'cei’a tendencia de la moi'alidad femeninopicax'esca se manifiesta en ti'es categox’ias pi'incipales x’eflejando cada una el compox’tamiento amox’oso de las doce
hex’olnas apicai'adas de este estudio.

La px'imex'a categox’ia

acusa u n r fuex'te ex'otismo; la segunda una ausencia de ei'otismo:

castidad; y la tei’cei'a un amox* idealizado.

Ex'otismo:
Seis de las doce px'otagonistas litex'ai'ias de este es
tudio acusan clax'amente este sentimiento amoi'osos

cuatx'o lo
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manifiestan fuertemente y dos menos que las otras cuatro.
Vamos a analizai* este fenomeno femenino-picaresco presentando a cada sujeto literario segun el orden de impoi'tancia que
se basa en el grado de erotismo de mayor a menor intensidad,
coincidiendo a veces con el orden cronologico y otras veces
no.
Justina, la primera herolna de este grupo, que despues
de haber tenldo una adoleseencia sin demostrar ninguna tendencia erotica sino mas bien una castidad travlesa:
mi virginidad darla de si senal honrosa.

"...que

. ."267 cambia com-

pletamente y adopta un erotismo de la mayor intensidad posible hacia el final de la obra novelistica.

Esta transfor-

macion repentina y total coincide paradogicamente con la
plena madurez juvenil de la protagonista.

De primera inten-

cion, Justina se interesa esencialmente en la busqueda de
ciei-ta proteccion raasculina:
Viendo, pues, yo que allende de las comunes y generales obligaciones que las mujeres tenemos en ser
varonesas y buscar varon, a mi me corrla tan parti
cular por el aprieto en que me via, me case con un
hombre de armas, a quien yo habla nombrado curador
y defensor en los negocios de mi partija .268
Este afan inicial de proteccion masculina es realmente
una astuta pantalla que cubre y mitiga el verdadero deseo
erotico de Justina, pues se descubren manifestaciones sexuales de primer

orden, que a pesar de estar escondidas bajo

la retorica culterana y conceptista de la epoca, revelan
fielmente la intensidad erotica de este nuevo empleo de la
picarona:
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Este hombre de armas me armo, y si quieres saber
como fue, no digo mas, sino que me miro y mirele,
y levantose una miradera de todos los diablos, se
me jante al humo de cal viva . . . .
En resolucion,
digo, que como el verdadero amor nunca echa su cau
dal en palabras, al punto que en nuestras almas entro, vacio el alma del aire con que se hacen las
palabras, y metio en su lugar fuego con que abrasa
los corazones. Era fuego, y q u e m e m e .269
Notese como se manifiesta una transformacion rapida y
constante en la evolucion progresivamente erotica del deseo
inicial de Justina.

Es una evolucion erotico-semantica que

se intensifica desde el primer vocablo parcialmente ingenuo
que define a la picara llamandola 'varonesa", hasta llegar
a la primera frase que describe al amante acusandolo de ser
'hombre de armas', lo cual revela en ambos epitetos un juego
malicioso de doble sentido al anadirles una frase vital que
completa la accion masculina con el 'me ann o ', y oti'a que
desci'ibe el encuenti'o en vai'ias palabi’a s :

"...

mii'adei'a

de todos los diablos, semejante al humo de la cal viva".
Es cui'ioso descubi'ii’ esta rapida transformacion erotica
comenzando poi’ el tibio afan de bus car marido para su pro
teccion:

"...

por al aprieto en que me via", hasta llegar

al punto de descubrir 'humo', antecesor del fuego que aparece en seguida:

"...

era fuego, y quememe".

El amor erotico que sienten los amantes ha alcanzado
tal grado de calor que no solamente quema sino tambien priva
la expresion oral del amante:
Dijome Lozano su cuidado con tan pocas palabras y
tan cortas, que daban bien a entender que mas se
hicieron para pensadas que para dichas, y como
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venxan abrasadas del fuego de amor, salian tan estx'Ujadas, que denotan quererse tornar a su alma en
saliendo, por no enfriar fuera de ella ni perder el
espiritu interior con que las despedxa el arco del
alma por la cuerda de la lengua.
Y si pocas razones
manifestaron su cuidado, menores fueron las que sacaron mi consentimiento. , . . Sus palabras hicieron
oficio de eslabon, y las mias de amoroso fuego y
yesca, de fuerza habran de ser tan pequenas como lo
es un si quiero que en ocho letras se concluye.270
Este erotismo tardio y aparentemente desenfrenado en
la ya adulta pxcara, es el que va a conducir a Justina por
una senda nupcial - productora de varios matrimonios transcendentales para su vida - que no esta compuesta ya solamente de travesuras infantiles y alocadas sino eroticas
tambien:
Y crean que si los principios de mis infantiles anos
les han dado gusto, les sera incomparablemente mayor
saber las aventuras tan extraordinarias que en el
largo tiempo me sucedieron con gentes de varias calidades, no solo en el tiempo que estuve casada con
Lozano, el hombre de armas, como se vera en el libi'o
primero, pero en el que lo estuve con Santolaja, que
fue un viejo de raras propiedades, como se vera en
el libro tei-cero y cuarto.
Era unico el mi Santolaja, cuya muerte dio principio a mas altas empresas, las cuales me pusiex'on en
el felice estado que ahoi'a poseo, quedando casada
con don Picax'o Guzman de Alfai'ache, mi senox', en
cuya max'idable compania soy en la ex-a de ahox'a la
mas celebi'e mujei' que hay en coi'te a l g u n a . 2 7 1
Es i-ealmente una lastima que el autox* de esta obx*a no
haya podido complacex' a Justina haciendola apax'ecex’ en los
otx*os volumenes que px’omete, lo cual hubiex-a ampliado mucho
mas el ex'otismo intenso y post-adolescente de esta hex'oina
litex'ax'ia.
La segunda pi'otagonista de este gx'upo, Elena, px'esenta
un gx'ado de ex'otismo bastante avanzado en sus x'elaciones con
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su amante Montufar, que logra satisfacer a la moza plena
mente por su fortaliza fisica y sobre todo por su resistencia sexual:
Ya Montufar dormia y el alba despertaba . . . cuando
alia el desposado, cansado de la noche y mas sobrado
de mujer de lo que el quisiera, deseaba huir la com
pania y la caraa.
Apretabanle mucho los deseos de la forastera hermosa . . . por ser raujer que podia pretender lugar
entre las que mejor en la ciudad pai'ecian.272
Notese que a pesar del cansancio fisico y sexual que le
proporciona al amante el satisfacer n o c t u m o de Elena:
. deseaba huir la compania y la cama", es tanta la atraccion erotica que existe entre ellos, que el amante no
abandona de ninguna manera la compania de la voluptuosa hembra.

Estra atraccion erotica es mutua pues Elena la mani-

fiesta claramente al confesarsela al propio amante:
. , . donde te encontre en casa de aquella amiga y
me aficione de tus buenas partes, siendo el primer
hombre que ha merecido mi voluntad y con quien hago
lo que los caudalosos rios con el mar— que todas
las aguas que han recogido, asi de otros x-ios menoi-es como de vai’ios ai’i'oyos y fuentes, se las ofi-ecen juntas— dandote lo que a tantos he quitado»2?3
No obstante esta declaracion mutua que senala que ambos
expei'imentan en la cama un gi-an gozo ei'otico— sobi'e todo de
pai'te de la moza— ciei-to desamoi* pox* este mismo amante comienza a apai’ecex* en la mente de Elena:
. . . ella (suspii'aba) poi' el ingi'ato que tenia al
lado— a quien amaba con vei'dad de coi'azon y le habia
conocido la tibieza de la voluntad.27^
Llega a tanto esta desilusion de Elena que su gi’an sen
timiento amoi'oso tei'mina ti'ansfoi'mandose en odio moi’tal y la

162
moza decide librarse de la compania de su amantes
Ya iba descontenta Elena del lado de Montufar, a
quien llevaba aborreciendo con el mismo extremo
que le amo, por habelle conocido en el animo tan
pocas fuerzas; mirabale con ojos de desprecio, como
a hombre cobarde y de corto corazon; quisiera abrir
una puerta, si la ocas ion le diera las H a v e s , por
donde huille el rostro para toda la vida,2^5
En la primera oportunidad que se le presenta, Elena no
logra su proposito, pero a pesar del fracaso inicial, la
moza no desiste de la idea de abandonar a su amante en la
proxima ocasion.

Pues bien, despues de vai’ios meses de apa-

rente acuerdo mutuo, Elena se propone realizar otro intento
mas certero, aprovechando el conocimiento criminal de su
nuevo amante, el cual esta bien versado en cuestiones de
matanzas:

"...

tenia dos honrados entretenimientoss

uno

en el Rastro y otro en el Matadero,"276 y estimulada por el
maltrato fisico que recibe de Montufar y por las insinuaciones secundadoras de su nuevo amante que se halla escondido en la recamara, la colerica Elena decide liberarse de
Montufar envenenandolo ella misma primero y acabandolo de
matar su nuevo amante despues,277
En cambio, Teresa de Manzanares, la tercera protagonis
ta de este grupo, presenta una evolucion progresiva hacia
el erotismo,

Sarabia, su primer amante durante su precoz

adoleseencia, y segundo marido despues durante su madurez
juvenil, es el mayor estimulo erotic-o en la vida de Teresa.
El primer contacto con Sarabia se nota a una tempranisima
edad, a los once anos mas o menos.

Ante todo, observemos
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la reaccion prematura de la mozuela contra el comportamiento
galanteador de Sarabia por Teodora, senora y amiga de la
joven Teresa:
— El verdadero amor, senora Teresa (si hemos de seguir la opinion de muchos que trataron de el), ha
de ser sin interes alguno; desnudo le pintai’on los
antiguos por eso, que amor vestido ya deja de serlo
y es interes.
Si la senora Teodora mira bien esto
con los ojos
de su prudencia, yo se que sere preferido a mis
dos competidores sin dadivas de por
medio . . . .
El despejo con que dijo esto ocasiono un cuidado
en mi, que desde aquel dia quise bien a aquel hom
bre, teniendo ya celos de que con tanto afecto se
mostrase aficionado por Teodora, pareciendome que,
segun la voluntad se iba empenando en quererle,
todo lo que la suya se enderezaba a servirla era
tiranizarmela a mi.278
Se sabe que una de las cosas que mas atrae el interes
de una mujer es el desinteres marcado de un hombre por ella.
Pues bien, Teresa

de Manzanares no es ninguna excepcion a

esta tendencia femenina, y a pesar

de su gran astucia y pro-

fundo conocimiento en cuestiones de amor, se ve derrotada
ante el desinteres evidente de Sarabia:

"...

teniendo ya

celos de que con tanto afecto se mostrase aficionado por
Teodora."2?9

Teresa intenta disculpar este afecto relativa-

mente prematuro que siente por Sarabia:
Dirame vuesa merced, senor lector, que no fuera yo
mujer, pues escogia lo peor, a que respondo que
como disculpa a un amante el casarse bajamente por
la hermosura de una mujer, asi me puede disculpar
a mi por el buen entendimiento del llcenciado
Sarabia, que asi se llamaba.280
En primer lugar hay que Interpretar bien el sustantivo
'mujer' que usa Teresa un su disculpa, anadiendole otro
valor semantico-adjetival ademas del nominal que ya todos

conocemos.

Este bocablo en boca de Teresa quiere decir

'mujer astuta y de gran mundologla precoz', puesto que es un
reflejo exacto del tipo apicarado de Teresa de Manzanares.
Y despues, no se debe pasar por alto el razonamiento de la
enamorada Teresa, la cual intenta igualar su caso particular
al de un amante que se casa bajamente por la hermosura de
una mujer.

Notese como el sentimiento amoroso que ya siente

la adolescente al sufrir celos, anula completamente la fuerza contrarrestante de su astucla y mundologia haciendole olvidar por el momento que es una picara astuta.

Es el ins-

tinto de hembra lo que domina su comportamiento impulsandolo hacia el erotismo.
No obstante esta clara manifestacion erotica de parte
de la adolescente Teresa, no se observa inmediatamente una
pas ion amorosa descontrolada sino mas bien todo lo contrario
Con esto me despedi de el, no poco contenta de que
mudase de intento, proponiendo, si hallaba en el
perseverancia en amarme, favorecerlo en lo licito,
porque a otra cosa no me extendiera por cuantos tesoros tiene el orbe, que esto era como una devocion
de monjas, y por darle motivo que me hiciera versos,
que gustaba mucho d e l l o s , 2 ° l
Pero al contraer matrimonio con un setenton que no la
satisface en nada y la hace sufrir constantemente, el proposito virtuoso de Tei'esa desapai'ece l'apidamente deviniendo
una pi'omesa al viento a causa de la angustia de la mala vida
de casada:

"Con esta vida me vine a consumix* de suei-te que

no era mi cai-a la que antes, "282

Esta angustia y sufi'imien-

to hacen l'enacei' aun mas vigoi-osamente el sentimiento amo
roso que Tei'esa siente poi' Sarabia en un verdadero brote de
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erotismo:
Supo el licenciado Sarabia mi desconsuelo y triste
vida, y escribiome un papel muy t i e m o condoliendose de mi trabajo y ofreciendo su persona si era
menester para su remedio . . . .
Tan desesperada me vi con el celoso humor de mi
mal viejo y con el desabrimiento que conmigo tenia,
que me resolvi en favorecer al licenciado Sarabia
y a procurar lugar para que entrara en casa ....
Vime con Sarabia; llore mi trabajo, y el, consolandome en mi afliccion, proeuro no perder la ocasion.283
Teresa vuelve a adoptar una actitud severa en sus rela
ciones amorosas con su amante al quedar viuda de su primer
marido:
Quiso verme Sarabia una noche, mas yo le envie a
decir que no se acordara mas de mi ni de aquella
casa sino queria que le estuviese mal, con que me
dejo . . . . Basto el recado que envie a Sarabia
para no frecuentar mas mi calle, dejando mi martelo, del cual no quisiera acordarme . . . y asi
quede con proposito de ser espejo de m u j e r e s . 2 8 4
Es evidente que la viuda se siente culpable por la
muerte del difunto y necesita reparar esta culpa privandose
de la satisfaccion sexual que le proporciona Sarabia.

Pero

esta actitud no dura para siempre, porque al pasar poco
tiempo, Teresa vuelva a encontrarse con su antiguo amante y
renace el sentimiento amoroso otra vez:
Aquella noche quise que cenase conmigo, y despues
de la cena se fue a su posada, pidiendole que me
vlese cada dia. Prometio hacerlo asi, pues tan
bien le estaba el visitar a persona a qul&n tanto
habia querido y deseado servir.
Con la continuacion de visitarme Sai'abia tan
galan y verle yo representai*, se me abrieron las
antiguas heridas del pasado amor y paro todo en
matrimonio.285
Teresa tiene varios encuentros amorosos con otros
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amantes mas adelante en su vida libertino-picaresca, pero
ninguno de estos encuentros llega a la intensidad erotica
que los de Sarabia demuestran exhibii* ahora, no obstante la
disminucion erotica que producen los repentinos cambios de
parecer de esta heroina literaria.286
En cambio, Rufina presenta una clase de erotismo moderado que es completamente diferente al que acusan las otras
tres protagonistas analizadas anterioi'mente.

Durante la

adoleseencia, esta hermoslsima mujer se deja pretender por
muchos galanes, pero al parecer ninguno le interesa o nin
guno logra encender adecuadamente el fuego del amor erotico:
Con las ausencias que hacla de su casa Trapaza comenzo su hija a tener libertad pai’a dejarse ver a
la ventana y ser vista, de suerte que, a la fama
de su hermosura. ya frecuentaban la calle muchos
pretendientes,287
Nada nos aclara el autor en esta cita sobre el senti
miento amoroso de Rufina en particular.

Lo unico que se

puede notar es el limitado interes erotico en general de
esta adolescente que se deja ver a la ventana por muchos
pretendientes.

No hay contactos flsicos que aseguren un

erotismo candente como en las otras protagonistas que hemos
analizado.
Esta limitacion relativa del erotismo en Rufina persiste aun cuando la moza pasa de la epoca pubertina a la maduroadolescente.

Esta epoca coincide con las relaciones amo

rosas de los dos amantes que Rufina acepta contemporaneamente despues de casada:
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Pues como (Roberto) galantease a nuestra Rufina, y
el mozo era de buen talle, ella puso su aficion en
el, correspondiendole . . . .
Feliciano, pues supo
significar a la senora Rufina tan bien su amor, que
ella creyendose de sus palabras en habito de t e m e zas, comenzo muy humana a admitirle en gracia.288
Notese la marcada carencia de entusiasmo en las rela
ciones amorosas con ambos amantes.

Esto refleja un desln-

teres por lo erotico que no es bien apropiado en estas circunstancias.

Es obvio entonces, que Rufina no siente el

fuego erotico de una Justina, una Elena o aun una Teresa de
Manzanares.

Existe tal tibieza profunda en el erotismo de

Rufina que se pudiera creer que las picaras literarias tienden a deserotizarse a medida que avanza este genero literario dentro del siglo XVII, puesto que Rufina es la ultima
protagonista en el orden cronologico y exhibe claramente una
disminucion notable en el erotismo si se compara con las
otras tres mencionadas arriba, las cuaies resultan estar
agrupadas cronologicamente tambien.

Tal parece que la in-

fluencia de la novela cortesana se deja sentir ya en la conducta de salon de Rufina.289

jvj0

obstante esta influencia

anti-picaresca en el genex’o hacia la mitad de este siglo,
Rufina logra exhibir un sentimiento amoroso menos tibio ha
cia el final de la obra novelistica; esta manifestacion tardia nos hace recordar los amorios tambien tardios de la ti-aviesa Justina.

Pues bien, Rufina se enamora de tin joven

bien parecido llamado don Jaime; este logra calentar la ti
bieza amorosa de la mozai
Viole Rufina con atencion, y la que estaba ajena de
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aficionarse sino soio a la moneda y a ser polilla
della, de solo ver a este hombre se le inclino,...
El tiempo se pasaba en estos coloquios amorosos, y
asi, cerca de las dos de la noche, Rufina se retiro
a su cuarto, bien pesarosa de hacerlo.290
La moza demuestra interesarse suficientemente por este
amante permitiendo que su enamoramiento traspase los limites
de su tibieza adolescente al exhibir ahora un sentimiento
amoroso de cierto grado de ex’otismo, que aunque todavia es
relativamente limitado, supera evidentemente sus manifestaciones adolescentes que citamos mas arribas
A este mozo le parecio bien Rufina . . . y trato
de enamorarla muy de veras. . . .
Lo mismo pensaba
hacer ella; asi correspondiendose como finos aman
tes, Rufina se descuido y don Jaime se hallo favorecido della del todo,291
Flora es otra protagonista de este estudio que no se
interesa en el sexo opuesto durante su adoleseencia; y es
precisamente por este desinteres erotico que sufre ironicamente la critica de la opinion publica al ser acusada injustamente de liviana por no haber satisfecho realmente los
deseos erotico-caprichosos de su pi'etendiente vanidoso:
Corrido de no haber llevado vitoria (sic) de una mu
jer tan humilde, se alabo de que habia gozado con
las obras aquelio de que ni aun el si tuvo con las
palabras. Volo la voz de esta infamia, y cai en las
manos del desprecio comun, que como la bajeza de mi
calidad era tan sospechosa, mayor dificultad hubiera
en persuadir lo contrario,292
Flora decide cambiar de vida completamente.
su aldea natal y se muda a una gran ciudad:

Abandona

"Viendome en

este estado pase a Sevilla, donde, mudando traje, hice verdad lo que de mi se sospechaba en Cantillana."293

Y mas
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adelante, despues de haberse preocupado mas por la ganancia
que por el placer erotico, Flora se lanza de lleno en los
brazos de Eros:
Dejeme llevar luego de la travesura^golosa de algunos
lucidos mozuelos, y hecha pasta comun, a todos servi
con mis deleites, de todos recibi satisfacciones.29^
E1 autor de esta obra novellstica, no nos da muchos detalles precisos del erotismo de Flora, pero es evidente que
esta moza humilde y virtuosa - en su adoleseencia antes de
romper con el vanidoso pretendiente - necesita cambiai* su
pretension honesta lanzandose a la prostitucion publica primero y al erotismo deleitoso despues:
losa",

"...

travesura go-

Esta transformacion es debida a un despecho contra

los hombres en particular, contra la sociedad en general y
tambien a una necesidad de adaptarse lo mejor posible al
nuevo medio-ambiente,

Notese que ya existe en esta epoca

vital de Flora un erotismo intenso y simpaticamente gene
roso s

", . , a todos servi con mis deleites, de todos re-

cibi satisfacciones"; pero este erotismo no dura mucho y es
muy secundario en su vida.295
El caso de Luisa es muy particular, pues a pesar de
tener un amante que se interesa casi exclusivamente en el
gozo de los favores c a m a l e s de su dama, estas relaciones
necesariamente erotico-amorosas, no presentan en claro un
gran erotismo:
. , . porque me designio solo se enderezo a servir
a mi senora dona Luisa, de modo que por firme y ge
neroso mereciese llegar al fin de mis deseos con
los vinculos del amor, no del matrimonio.296
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Luisa no expresa ninguna opinion acerca de sus relaciones concubinescas con don Fernando.

Este desintei-es amo

roso es un reflejo sincero de la falta de erotismo en Luisa
no obstante el concubinato de la protagonista.
Gastidad:
El grupo de protagonistas apicaradas que acusa cierta
castidad amorosa por razones multiples, se reduce a seis
entre las doce disponibles que abarca este estudio.

Estas

van a sen presentadas en un orden de importancia que se basa
exclusivamente en el grado de castidad y sin tener en cuenta
necesariamente la cronologia en este caso particular.
Feliciana, la primera de este grupo y que resulta ser
una de las harpias, se introduce en casa de Horacio, un rico
milanes, con la excusa de ser perseguida por unos criados
de sus padres que intentan casarla contra su voluntad.
Horacio recibe a la recien llegada muy cortesmente y la picarona se instala en la casa del extranjero hospitalario
como si estuviera en la suya propia.297

No obstante la pro-

longada permanencia de Feliciana en casa de Horacio, la
atractiva moza logra siempre mantener un gran control en sus
relaciones con el ya enamoradlsimo galan:
Agradecio Feliciana la merced que le hacia mostrandole unos ojos muy hermosos, con que se dio al amartelado joven por pagado con solo aquello.298
Aun hacia el final de la permanencia, la astuta Feli
ciana continua manteniendo su fingldo pero l'iguroso decoro,
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evitando de este modo toda clase de c-ontacto fisico-sexual
con el enganado galan,299

Este es un ejemplo evidente del

sexualismo casto que logra exhibir Feliciana en sus relaciones amorosas con el milanes, que en parte se debe al desinteres erotico y en parte al interes matei'ial por conseguir
un beneficio economico .300
Dorotea, otra de las "harpias", intenta seducir a su
pretendiente amoroso por medio de un sentimiento amoroso que
resulta ser tambien casto porque evita todo contacto fisico
con el enganado galan s
Apenas hubo entrado don Tadeo en la cama y reclinado la cabeza en las almohadas, cuando comenzaron a
obrar los polvos, con tanta fuerza, que daba los
ronquidos tan fuertes, que se oyeran en la calle .301
Por lo visto, Dorotea se desinteresa completamente del
amor erotico y tambien del idealizado, enganando a su credulo pretendiente para dedicarse en su exclusividad al bene
ficio material de sus burlas.
Teodora, otra de este grupo, es muy conocida por la
mala suerte que exhibe por toda la obra novellstica.

No obs

tante la experiencia previa en la prostitucion adolescente
de esta mujer, la falta de altemativas apropiadas.la induce
a practical' mucha castidad:
Aqui si que penso perder el juicio Teodora, y entonces sintio el agravio y ofensa, mas que si la dejaran
desnudo el corazon, arrancandole aquellas telas que
le sirven de natural y piadoso abrigo; porque vio
vengados a sus enemigos, que no eran pocos, y tan
extendida ?.a voz del cuento que ya se atrevian a 11amarla la Dama del perro muerto muchos.3°2
Sea por la mala suerte o sea por la falta de astucia
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suficiente, Teodora no logra ni ejecutax’ las bur las que se
pi'opone ni tener contactos sexuales tampoco.

Es tan alar-

mante la situacion de esta mujer que decide cambiar de pais
para mejorar de fox’tuna, abandonando Barcelona y yendose a
Roma.303

Teodora resulta ser casta por las circunstancias

que la rodean y no pox'que lo desee realmente como se ha
visto con anterioridad en el caso de otras heroxnas litex-aX'ias de este estudio,

Casi lo mismo se puede afix-max* en

el caso de Tex'esica que a pesax* de exhibix' vai-ios encuentx'os
amoi’osos, todos texvrninan en bux'las sin demostx'ax' ningun intei'es ei’otico ni idealista. 30^
Constanza exhibe una falta total de sentimiento amoroso
en sus contactos sociales poi’que esta moza no se pi-eocupa en
entablai* l'elaciones amoi'osas de ninguna clase; no acusa nin
gun encuenti'O erotico ni levemente amoi’oso donde una posible
ati'accion sexual se pudiei'a notar. 305

En cambio, Ci’istina

exhibe un intei’es bien marcado solamente -por aquello que se
l'elaciona con la adquisicion, mantencion y retencion de su
coche .306
No debemos pasar por alto una obsei'vacion pi'opicia que
se deduce del compoi'tamiento de estas seis hei'oinas en cuestion? el hecho de acusai* una ausencia de amoi- erotico y de
amox* idealizado las coloca ambiguamente en esta categoi'ia
intei'media de amoi’ casto, sin que esto implique necesai'iamente que exista tal castidad amor os a en estas mujei-es, sino
mas bien una despi-eocupacion evidente pox* ambos extx'emos de
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la escala amorosa.
Amor idealizado*
Paradojicamente, las unicas tres protagonistas que pertenecen a este grupo de amor idealizado aparecen tambien en
el grupo mas extenso del amor erotico.

Esta dualidad con-

tradictoria pero existente en Elena, Teresa de Manzanares y
Rufina, se debe a la yuxtaposicion de estos dos elementos
antagonicos en la personalidad de estas tres mujeres en
cuestion.

Solamente un erudito se ha ocupado de analizar

con ciertos detalles este doblamiento de la picara literaria
y un especial en Elena, senalando la gran influencia que la
obra de Fernando Rojas, La Celestina, ejerce particularmente
en una obra de Salas Barbadillo, La hija de Celestina. al
ver transmitidas todas las caracteristicas amatorias de ambos mundos sociales - vistos a ti-aves de Calisto y Melibea,
y los criados Parmeno y Areusa al igual que Sempronio y
Elisa - a una sola mujer con dos amantes antagonicos y contemporaneoss

Elena y Montufar y Elena y Don Sancho.307

Las tres heroinas que aparecen en este grupo del amor
idealizado - Elena, Teresa y Rufina - van a sei’ introducidas en un orden de importancia que se basa primordialmente
en el grado de idealismo amoroso, que va de mayor a menor
intensidad y coincide involuntariamente con un orden cronologico en este caso.
Pues bien, despues de haber exhibido una buena dosis

de ei-otismo sn sus relaciones con Montufar, Elena logra
inspirar tanto idealismo amoroso en sus encuentros esporadicos con Don Sancho, que hay que colocarla a la cabeza de
esta corriente de amor idealizado.

El genei-ador natural de

este fenomeno es la gran belleza resplandeciente y magnetica
de Elena.

Observemos de cerca la primera reaccion de Don

Sancho:
Don Sancho de Vellafane . . . acerto a ver el rostro
de Elena, que de paso le tiranizo el alma con tan
poderosa fuerza que, si le fuera posible, siguiera
[a] la hermosa forastera y perdonara de muy buena
gana las bodas (con otra mujer); y sin duda se
arrojara en los brazos de tan loco disparate si no
ahogara la prudencia por entonces este deseo, que
antes de nacido que muerto.308
Notese como Don Sancho esta listo a abandonar a su novia en vlsperas del matrimonio inminente para correrle atras
a este nuevo sol, si es que no fuera por la prudencia elemento cortesano - que lo retiene.

Al cabo de unos dias,

Don Sancho vuelve a pensar en su dama idealizada y sus pensamientos le reprochan su conducta desamorosa hacia la her
mosa Elena:
;,Es posible que soy tan tirano de mi propio gusto
que al tiempo que mis pies se habian de ocupar en
buscarme este bien que tanto deseo voy huyendo del
lugar adonde la v i : que seria triste yo y mil veces miserable si aquel angel a quien di el alma,
como era mujer forastera, no estuviese en la ciudad
cuando yo volviese? Justamente pagarxa este mal
consejo con dar desesperado fin a mis verdes anos.
iVolvamos, y sea luego?
iOh posta, y que cierto
es que si como corres con largo paso fueras tan veloz que usurparas su vuelo al aguila, me habias de
pai'ecer en esta ocasion perezosa! Mas t icon que reputacion puedo, sin llevar ninguna razon de lo que
sail a buscar, parecer a los ojos de aquellos contra
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cuya opinion intente esta jornada, dejando que de
mi se burlen unos ladi'ones que— por camino tan nuevo
que no se sabe oti'o exemplar— robaron la casa de mi
tio y desacreditaron mi reputacion?309
Notese que el amante se desespei-a tanto por no haberse
dejado abandonar a la atraccion de Elena:

"soy tan tirano

de mi propio gusto", que se revela contra si mismo y amenaza
con quitarse la vida si no logra su deseo amoroso:
dar desesperado fin a mis verdes an o s ."

"con

No obstante esta

fuerza magnetica que ejerce la atractiva Elena en el alma
de Don Sancho, este factor amoroso no logra seducir al pre
tendiente lo suficiente para que desista en su intento justiciero de perseguir a la ladrona de su dinero y honor.
Pero el destino ayuda al pretendiente amoroso presentandole
en una misma persona las dos fuerzas opuestas que lo dividen:

una representa la perseguida ladrona de sus bienes

materiales y burladora difamante de su honor, la otra repre
senta la abandonada dama de su amor idealizado.

Esta union

de polos antagonicos por naturaleza, no solamente destruye
la falta de fuerza decisivo-amorosa en el dividido preten
diente para convertirse entonces en una sola fuerza atrayente al conducirlo con violencia repentina hacia Elena, sino que crea un aturdimiento mental y pi’oductor de alucinaciones quijotescas como vamos a comprobar mas adelante en el
comportamiento de Don Sancho.

Pero ahora vamos a observar

mas de cerca el segundo encuentro de Don Sancho y Elena, sin
perder de vista esta union de los polos antagonicos ni el
resultado mental que esta union produce en el pretendiente
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amoroso, para comprender mejor este brote de amor idealizado
en la picaresca femenina:
Pero ya que estaba junto, al tiempo que alzaba el
brazo para ejecutar el golpe, l'econocio los ojos
que le habian vencido:
y refrenando la mano y dando lugar a la vista que de espacio (sic) examinase
la verdad de aquel rostro y viese si era el que el
tanto amaba de repente le habia parecido, como se
afirmase segunda vez y reconociese ser asi, penso
que sus criados le habian enganado, porque siempre
de la cosa amada presume el amante inclinaciones
honradas y nobles respetos.
Y como si el conociera
a Elena por persona
abonada, desde el dia de su nacimiento, y no fuera posible en el mundo quemujer
de tan buen talle fuera ladrona, como verdaderamente
lo era, ari'ojando la daga . . . .
— Mire vuestra, senora— prosiguio diciendo— a lo
que esta sujeta la gente principal^en el mundoj pues
si yo no vengo aqui acompanando a estos, albox’otan
ese lugar prlmero y, valiendose de los recaudos que
traen, vuelven a vuestra merced presa a Toledo por
ladrona.
Bien creo
yo que vuesti-a merced lo e s , y
tanto, que por vida mia que no jure yo en su abono;
pero de voluntades y corazones. Que de tan bello
rostro mas licito es presumir que roba almas que
dineros.310
Es la belleza facial de Elena la que frena el brazo
justiciero y amoroso de Don Sancho s

"refrenando la mano y

dando lugar a la vista . , . de aquel rostro".

Esta gran

hermosura resplandeciente de la heroina crea en la mente del
ya aturdido pretendiente un idealismo amoroso que transforma
la realidad cotidiana en una especie de realidad quijotesca
de antecedentes caballero-amorosos y de gran sabor neoplatonico, apareciendo anteriormente en las caracterizaciones de pretendientes amorosos de la literatura espanola. 311
Este amor idealizado de tono estllnovlsta nubia los ojos de
Don Sancho«

"siempre de la cosa amada presume el amante in

clinaciones honradas y nobles respetos."
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Vuelve el enamorado a exhibir su ideologla neoplatonica al describir la belleza de su amadas

"tan bello

rostro mas llcito es presumlr que roba almas que dineros,"
lo cual disculpa a su dama de todo dellto.

Es mas prudente

asociar esta locura de amor idealizado de Don Sancho hacia
Elena con las expresiones amorosas de Don Quijote hacia
Dulcinea del Toboso por la dualidad de la realidad y la ironia burlona de ambos personajes litei'arios del siglo XVII,
que no directamente con las de Galisto y Melibea como sugiere LaGrone, ya que estos ultimos tienden a permanecer estables perennemente en una sola realidad ideal.312

Observe-

mos mas de cerca esta dualidad de la realidad quijotesca de
Don Sancho, el pretendiente de Elena:
Turbose de ver, en aquella soledad. tan extrana, dos
mujeres atadas, y mucho mas cuando— sin bastar la
dlferencia del habito que Elena traia, ni el cansancio del camino, para desalumbralle— reconocio el
rostro amado.
Pero, como el tenia hecho conceto de
que Elena era mujer principal y casada en Madrid,
dudo mucho que pudiese ser ella persona que gozase
de aquella libertad, como era venir tantas leguas
de su tierra, sola y en traje semejante; creyo que
el mucho deseo le enganaba y que la perpetua ansia
de la imaginacion representaba aquellas fantasias.
Buscaba palabras con que hablallas, pero ni el discurso se las ofrecla ni la voz tenia animo para dallas
formas.
Pusose de pie sobre los estribos y despues de haber
corrido con los ojos todo el espacio de aquel largo
sitio, riendose tan solo, imagino si era aquella
ilusion del Demonio que, habiendo hurtado la forma
de la forastera de quien tanto se dejaron obligar
sus ojos, querla en aquel desierto burlalle; permitiendole as! la justicia divina por no dejar sin
castigo en esta vida su torpeza.313
La dualidad de la realidad quijotesca de Don Sancho se
empieza a manifestai’ claramente en las lineas que acusan su
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primera observacion opticas

"en traje semejante",

Trata de

disculpar esta fea apariencia flsica de su amada por creerla obra de su imaginacion disturbada por tanta auto-tirania:
"creyo que el mucho deseo le enganaba y que la perpetua ansia de la imaginacion representaba aquellas fantasias."
Pero esta explicacion no lo convence del todo y busca la solucion a este problema de una manera quijotesca, otra vez,
al acusar una fuerza ajena a su ser:

"era aquella H u s t o n

del Demonio que, habiendo hurtado la forma de la foi-astera."
Y sigue divagando hasta que lo interrumpe un incidente.

El

desafortunado galan abandona la presencia de su dama para
ocuparse en resolver una algarabla Inoportuna pero al regresar nota la mlsteriosa desapariclon de su amada, lo cual
convence al desesperado de la interveneion del demonio confirmando su previo parecer.

Tanto la imprevista desapari-

cion como el auto-convencimiento pseudo-confirmado de la
intervencion del demonio, impulsan a Don Sancho a adoptar
una actitud desconsoladora y productora de un extenso brote
de sentidos lamentos amorosos de tono llrico-cortesano;
lOh tronco dichoso.' iOh mil veces planta bienaventurada, pues mereciste que los hermosos brazos te
cinesen, de aquella a quien amo sin conocella y la
conozco solamente para amallai
Crece feliz y crece tanto, que en vez de las aves,
sirvan tus ramas a las estrellas de asiento,
Seguro estas del tronco a la copa, porque ni los
rayos del cielo te heriran en ella, ni los gusanos
de la tierra te roeran por el.
Tendras siempre a las estrellas por padrinos y a
los campos por invidiosos. (sic)
Tu sombra sera hospedaje de salud, porque los que
en ella buscaren el descanso, si llegaren enfermos,
volveran alegres y sanos.
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Ya, de hoy mas, excusaras a la primavera lozana
el cuidado de vertirte, porque no se atrevera el
cano in v i e m o a desnudarte.
Las aves y las aguas, enamoradas de tl, se emplearan en darte apacible muSica, las unas hirienao
los alres, y las otras las piedras.
Mas ique nuevo pensamiento me abrasa, vay de mil,
que estoy de ti celoso porque mereciste la gloria
de quien tan lejos me lloro?31i)'
Esta queja amorosa del desesperado Don Sancho por la
perdida repentina de su dama, comprueba y afirma claramente
el amor idealizado que inspira Elena en el desdichado pre
tendiente ,
En cambio, Teresa de Manzanares no inspira un sexualis
mo idealizado en otros sino que se deja seducir por la verbosidad formal del amor elegante y cortesano de un estudian
te medio poeta llamado Sarabia, el cual galantea a Teodora,
la amiga y ama alcahuetada de Teresa de Manzanares:
— Senora Teresa, gala de la mantellina y donaire de
la pedante serafinidad, no pondero con hiperboles
ni exageraciones cuanto jubilo ha sentido mi alma
con ver esa angelica presencia de vuestra merced;
valgame ella en la de mi senora Teodora, para que
conozca de este su amante la mas fenix voluntad que
ha visto el orbe.
Todas mis potencias ocupo en amar
a su ama y mi duena; la memoi'ia siempre la tiene
presente, considerando sus partes tan dignas de ser
amadas; el entendimiento busca exquisitos modos para
darla, entre mil atributos que maquina, el que merece su beldad; la voluntad esta prontlsima a adorarla; no he dejado hermana de todas las nueve que
ministran el ambrosia al delfico planeta, protectoi'
suyo, que no invoque para hacerla encomios a sus
perfectas facciones; dos resraas de papel tengo escritas de octavas en su alabanza, que pienso imprimir, dandoles el tltulo de la Teodorea, derivada de
su dulce nombre, que fue quien me subtilizo la vena,
avivo el ingenio y me dio conceptos, Slrvase vuesa
merced de hacei’ presentacion a su senora de estos
servicios para que pronto, en su tribunal, alcancen
el premio que merecen.315
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La primera reaccion de la pre'adolescente Teresa es negativa:

"No pense que acabara el licenciado en aquella hora

hallandome confusa con tanto almacen de palabras."316

pero

a medida que la pesantez inicial de la verbosidad amorosa
va conviertiendose en patrimonio del pasado y la galanteria
amena del estudiante se exterioriza no solamente en palabras
corteses sino en ademanes e intenciones afectuosas, la precoz adolescente cambia de parecer completamente, aceptando
ahora a Sarabia como el mejor de los tres galanes a pesar de
no ser liberal con ella como los otros dos galanes de Teo
dora lo han s ido :
Con todo (si va a decir verdad), lo decla con tanta
gracia, que a mi me dejo parada de lo crespo de su
prosa, y si hubiera de estar en mi mano el premiar
a los tres amantes, este se aventaiara a los demas,
que tenia gallardo entendimiento.317
Y la que estaba ajena de ser susceptible a la verbosi
dad galana del estudiante-poeta, no solamente la acepta con
voluntad y con gusto en segunda instancia, sino que la acoge
calurosamente hasta el punto de volverse celosa de Teodora
y finalmente amante de Sarabias
El despejo con que dijo esto ocasiono un cuidado en
mi, que desde aquel dia quise bien a aquel horabi'e,
teniendo ya celos de que con tanto afecto se mostrase aficionado de Teodora, pareciendome que segun
la voluntad se iba empenando en quererle, todo lo
que la suya se enderezaba a servirla era tiranizai’mela a mi , , . a mi me enamoro . . . .
Supo el li
cenciado Sarabia mi desconsuelo y triste vida, y
escribiome un papel muy tierno condoliendose de mi
trabajo y ofreciendo su persona si era menester para
su remedio . . . .
Vime con Sarabia; llore mi trabajo, y el, consolandome en mi afliccion, procuro
no perder la ocas ion.318

Sarabia traspasa los limites del idealismo inicial
cuando logra gozar los favores de Teresa de Manzanares haciendose amante y mas tarde segundo marido de la plcara.
Esta transformacion no se debe exclusivamente el mero hecho
del gozo sexual de los amantes, sino mas bien al cambio de
actitud de ambos interesados.

Teresa acusa a Sarabia de ser

iniciador de la rufianerla cuando le aconseja que acepte la
galanteria de un rico caballero, y Sarabia se convierte en
un jugador empedemido quitandole a Teresa todo el caudal de
dinero, ropa y prendas que la moza logra reunir.319

No ob

stante esta metamorfosis en las relaciones amorosas, hay que
tener en cuenta que este amor idealizado y de gran verbosidad, presentandosele a Teresa durante su pre-adolescencia,
es lo que seduce a la joven en primer lugar, y aunque su
existencia parezca ser eflmera, este amorlo no deja de causar una influencia permanente en Teresa de Manzanares, manifestandose casi constantemente por toda la obra literaria.
Un estudio adecuado de este fenomeno femenino-picaresco
revelarla sin duda una conexion logica con la influencia
cortesana en este genero litei'ario;320 pero desafortunadamente la investigacion de este fenomeno no es nuestro proposito inmediato,
Rufina, la ultima plcara literaria en la cronologla de
este genero, parece haber recibido bastante influencia de
sus dos precursoras, Elena y Teresa de Manzanares, por exbibir una buena dosis de amor idealizado.

Sin embargo, no

vamos a tomar en cuenta el pseudo-idealismo sexual que la
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plcara emplea para enganax* a sus vlctimas amorosas, puesto
que este es un idealismo falso y no sentido por la herolna,
y por lo tanto no se relaciona directamente con nuestro
problema actual.

En cambio, si vamos a o c u p a m o s de anali-

zar el amor idealizado que siente Rufina con mas sinceridad;
y vamos a concentramos primordialmente en las relaciones
amorosas de esta herolna con su amante Don Jaime, para descubrir mas a lo vivo este fenomeno tan singular de la picaresca femenina.

Observemos de cerca el primer encuentro en-

tre Rufina y Don Jaimes
Viole Rufina con atencion, y la que estaba ajena de
aficionarse sino solo a la moneda y a ser polilla
della, de solo ver a este hombre se le inclino, y
asl, le dijos
"Nunca en las personas de mi calidad
ha faltado la piedad, y mas con quien juzgo por el
buen exterior la buena sangre que debe de tener; y
asl pesandome de vuestro disgusto, os ofrezco esta
casa para que en ella esteis oculto lo que fuere
menester para deslumbrar a quien os sigue, que no
fuera razon dejaros en sus manos pudiendo librai’os
dellas.
Sosegaos, os suplico, que cuando la justicia os busque aqul, yo tengo parte secx-eta donde
os podei' escondex*. "321
En px'imex* lugax', debemos notax' el tono elevado y reflnado de Rufina en la manex'a de hablax-s
calidad . . .

"las pex’sonas de mi

os ofx'ezco esta casa . . . lo que fuex-e mene-

stex* . . . yo tengo pax-te secx’eta donde os podex* escondex'."
Estas expx’esiones consoladox'as gax-antizan tambien una comodidad genex’osa y lujosa, colocando la entx’evista en un max'co
ambiental de tono cox'tesmente fonnal.

En segundo lugax*,

debemos notax* la vanidad evidente de Rufina tan necesax'ia
pax*a satisfacex* su ambicion social y su futux'o enamox-amiento;
este lo satisface impx-esionando al x*ecien llegado galan con
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su generosidad, elegancia, a l c u m i a y buena apariencia flsica; aquel lo satisface por medio de su comportamiento de
gran dama que al parecer llega a auto-convencerla hasta hacerla olvidar su humilde origen y sobre todo su proposito
picarescos

"Viole Rufina con atencion, y la que estaba aje-

na de aficionarse sino solo a la moneda y a ser polilla
della, de solo ver a este hombre se le inclino."

Rufina

vive rodeada de criados y comodidades como una mujer prin
cipals

”. . .

tomo casa autorizada en buenos barrios

. . .

una esclava . . . otra doncella . . . un pajecillo y un
escudero."322

gs pGr eso qUe Rufina se comporta como una

dama y se cree que lo es en realidad.
Este nuevo estado economico-social es la base firme del
amor idealizado de Rufina por producir unas relaciones amo
rosas de gusto cortesano-idealizante:
Aqui ceso la narracion . . . dejando a Rufina con
tent Isima de ver en aquel Caballero partes para ser
amado y principios de aficion en el, con que se prometia ser ya esposa suya . . . .
A este mozo le
parecio bien Rufina, y mucho mas que fuese noble, y
trato de enamorarla muy de veras y merecerla por
esposa.
Lo mismo pensaba hacer ella; asi correspondiendose como finos amantes . , .323
Conclusiones a la moralidad de la picaras
Las tres tendencias domlnantes de la moralidad femeninopicaresca sons

la propensidad al engano y a la maldad, el

fuerte sentido de la libertad personal y el sentimiento amo
roso.

La picara refleja esta propensidad al engano y a la

maldad por medio de su comportamiento maquiavelico individual

18^

al emplear la mentira cotidiana o al practical' la infidelidad conyugal de mayores consecuencias, al exhibir la exagerada ambicion social o al ejecutar la venganza cruel y sanguinarea que llega hasta el homicidio en vax’ios casos.

Eh

otras palabras, la picara esta completamente desprovista de
escrupulos moralmente conveneionales, y es por eso que la
falsedad, la venganza, la crueldad, la codicia y la ambi
cion social forman una moral especial que se adapta favorablemente a su proposito picaresco que se basa en el provecho personal.
Se ha comprobado que esta herolna posee un fuerte sentido de la libertad, reflejandose claramente en su constante
y agitada movilidad.
gidas

Es por eso que encuentran buena aco-

las multiples fugas, las mudadas constantes y repen-

tinas, al igual que los cambios de oficios y empleos, de
nombres y ape'llidos y tambien de maridos y amantes.

Esto

produce una movilidad fisica y mental tan vigorosa que ayuda
a la picax'a a salir triunfante de cualquier apui’o ocasionado
por sus perseguidores, creando en esta heroina una inclinacion necesaria por la libertad pei'sonal en todo momento.
Se ha podido evidenciax' un ex'otismo considex'able en el
compox'tamiento amox’oso de la picax'a.

Si el ex’otismo no px*e-

domina en las doce px’otagonlstas de este estudio, pox’ lo
menos px’edomina en una buena mitad, notandose un aumento en
intensidad ex'otica a medlda que se x’etx’ocede cx'onologicamente hacia las px'imex’as obx'as novelisticas de este genex'O.

Tambien se ha notado que el erotismo de la picaresca femenina forma una parte esencial en la moral de la plcara por
que determina su comportamiento demostrando siempre una preocupacion por el interes personal.
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CONGLUSIONES FINALES
La novellstica picaresca de protagonista femenino continua una tradicion literaria antifeminista y pai-ado jicamente se opone a ella.

De un lado, la continua porque el

retrato que se nos presenta de la picara no es edificante,
puesto que se trata de una mujer traviesa, fax-sante, ladrona,
mala, cruel y causante de la ruina de todos los que entran
en contacto con ella.
ness

Del otro, se le opone por dos l-azo-

una, el hecho de hacer de la mujer el personaje prin

cipal de un genero cuyo protagonista tradicional es un mozo;
y la otra, coloca automaticamente a la picara en el mismo
nivel que este, reconociendole las mismas capacidades heroicas o antiheroicas, ollminando as! cierto prejuicio y discrlminacion de los sexos pasivamente aceptados hasta el inicio del siglo XVII (salvo algunas excepciones esporadicas
como La Celestina y La lozana andaluza).
Pero la picara no se equipara solamente a su congenere
masculino, sino que lo adelanta en su evolucion,

El plcaro

lucha constantemente para sobrevivir pero no logra salir de
un modo permanente de su categorla social; en cambio, la
picara obra con mucha facilidad en un ambiente social muy
superior al suyo lmponiendose en pie de igualdad con verdaderas senoras y transfoxvnandose as! de pobx*e mozuela en dama.
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Para lograr exito, se le otorgan cualidades naturales excepcionales, que le permiten mantener casi siempre una posicion de superloridad y control en todas las contlngencias
que la vida aventurosa le ofrece.

La picara no puede ser

picara sin estar dotada de una belleza fatal para los que
la admiran y caen vlctlmas de ella.
Tambien no puede ser una verdadera picara sin tener un
gi'ado elevado de inteligencia que se relaciona proporcionalmente al grado de movilidad que ella tiene en los diferentes
ambientes sociales donde ella se encuentra.

Su capacidad de

ejecutar facilmente y con exito burlas y estafas a todos los
que desean entablar relaciones con ella y de hacer de la
humanidad su propia vlctima, depende tambien del diabolico
conocimiento que ella adquiere constantemente de la naturaleza humana.
La fuerza motriz de la picara es un sentimiento excesivo de libertad y tambien de rebelion.

Las estafas y los

crlmenes que ella comete implican la falta de respeto o la
negacion de los valoi'es sociales establecidos.

La picara

vive en una constante transgresion de las normas aceptadas
y esta transgresion es la manifestacion de una aspiracion
continua hacia una libertad absoluta.
Al mismo tiempo, la sociedad le brinda un ideal de si
misma que ella quiere realizar.

Al interior de esta socie

dad que a causa de su propia estructura la ha colocado en un
estado de inferioridad y humillacion, la picara hace obra
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de destruccion (moral) para imponerse y dominar esta sociedad cuyos valores ella niega constantemente.
En la evolucion de la vida de la picara es facil notar
que su idealismo es paralelo al nivel economico y social que
ella ha conquistado y que existe un proceso ascendiente de
ref inamiento de valores y casi de pur if icacion--nos x'eferimos sobre todo a la disminucion del erotismo que ya hemos
observado en este estudio.
La venlda de la mujer como protagonista del genero picaresco demuestra una revaluacion de la mujer y sus l'elaciones con la sociedad. en el siglo XVII, e inaugura tambien
oficialmente un nuevo tipo de literatura feminista.
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